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The purpose of this study was to uncover the main factors that contributed to the 
apathy of youth to the regular services in the Hialeah Spanish Church. The congregation 
was established in the late 1960’s, more than 50 years before this project. Several 
generations have been born and grown in the church since; yet, the church had never 
faced the generational challenges it was facing at the moment this project was 
implemented. There was a clear disconnection between the younger generations and the 
church activities, including Sabbath divine services. They frequently met in the church’s 
parking lot during the worship services avoiding integrating themselves into the program. 
Parents and church leaders were very concerned because they did not find ways to 
motivate and integrate this younger generation not only to the general programs and 
 
ministries of the church, but even more challenging, to the “Divine Service,” the main 
worship service on Saturdays. It seemed as if they were disengaged from each other as if 
they belonged to different worlds, separated by unsurmountable barriers. Furthermore, 
leaders recognized that the church is failing to maintain church attendance after youth 
become independent from their parents. The research helped find and clarify factors 
contributing to that issue and facilitated the development of a strategy to motivate these 





This is a qualitative study that through a survey sought to find the factors why 
young people avoided the worship services including the main Sabbath service, and to 
develop a strategy that helped create a positive relationship between the parties in tension 
so that the youth would become actively involved in the church. Participants contributed 
in a group interview and took part in a discussion that initially included one question: 
What are the reasons why young people from the Hialeah Spanish church avoid the 
regular worship services and rather get together at the church’s parking lot? Other 
secondary questions based on the participant’s responses to the main research question 
were asked during the focus-group discussion to fully understand the phenomenon.  
Permission was requested from the participants to tape the group discussion, 
assuring them the information would be kept confidentially. Important comments 
selected were read to the participant to confirm clarity and precision. After the interview, 
ideas and concepts were analyzed, coded, and main themes and factors associated with 
the phenomenon were underlined. Once the survey took place, the resulting ideas and 
 
concepts were analyzed and the most important themes associated with this research were 
identified. Such ideas and concepts constituted the core foundation in the preparation and 
implementation of the strategy that was applied so that the youth would connect with the 




The interview process was completed on January 2011 and provided specific 
details regarding the factors producing apathy towards church’s services in this group of 
young Hispanics. Factors included: lack of youth integration in leadership positions in the 
church, need of contextual changes in the Adoration or Divine Service liturgy, and the 
creation of a more contextualized Youth Ministry. These factors provided the 
groundwork for the proposal of a strategy to create a positive relationship between the 
current leaders of the church and the youth. The research findings also provided valuable 
information that can be used by many other Hispanic churches in the North American 
Division dealing with the same challenges and concerns. After the implementation of the 
project, dozens of young people who we used to struggle with because they stayed in the 
parking garage were now inside the church during worship services, actively participating 
from the pews, several of them frequently in the platform. Additionally, many young 
people who were not attending church started coming. 
 
Conclusion 
When I look back and meditate on God’s blessings to our church I realize that 
only the Holy Spirit, working in our hearts, can help us craft a church that reflects the 
principles of the New Testament church, the church of the apostles. When we focus on 
 
the cultural, generational and contextual differences that the Hispanic church faces in 
Northamerica, we need to recognize that the task is almost impossible. Nevertheless; we 
also need to admit that the church under the influence of the Holy Spirit has been able to 
endure and survive the most horrendous crisis that history has presented. When the Spirit 
of Christ dwells in the believer's heart, the church finds the answers to the fiercest attacks 
from Satan.  
This work presents the realities Hispanic Ministries are facing in North America. 
It is real that we are losing our youth. In addition, it is true that the weight of culture and 
traditions separate us from these younger generations. However, it is also true that there 
are many church leaders looking for the way of keeping these generations integrated in 
the life of the church. If the church is the body of Christ, and He is the head, we have 
nothing to fear. We are all part of the Kingdom of God.  
This study shows that when we look for God's direction for His church and with a 
clean conscience, we allow the Holy Spirit to guide us; we can find practical and 
beneficial ways to keep our children in the church. When we ask them to serve in 
leadership positions, and we allow them to express themselves, the church moves closer 
to them. When we keep them in mind, when we design our Worship Service in a way that 
they feel connected with the liturgy, we can keep them on our side. When we minister to 
them in their context, and put down those cultural and traditional fences that separate us 
from their realities, we can win their hearts. When all these components are combined, 
we can say that we are fulfilling the mission that Christ commanded us to do. The church 
can really be the body of Christ. We cannot afford to lose our children. God should be 
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El propósito de este estudio fue descubrir los factores principales que contribuian 
a la apatía de los jóvenes hacia los servicios regulares en la Iglesia Hispana Adventista de 
Hialeah. La congregación fue establecida a finales de la década del 1960, más de 50 años 
antes de este proyecto. Varias generaciones nacieron, crecieron y se desarrollaron en la 
iglesia desde entonces. Sin embargo, la iglesia nunca antes había enfrentado los desafíos 
generacionales que enfrentaba al momento de escribir esta disertación. Se podía apreciar 
claramente la distancia y desconexión de los jóvenes en las actividades de la iglesia 
incluyendo una apatía notable con relación al Culto de Adoración. Frecuentemente se 
reunían en el parqueadero de la iglesia durante los servicios de adoración, evitando 
integrarse al programa. Padres y  líderes de la iglesia estaban bastante preocupados 
 
porque no hallaban cómo motivar e integrar a esta generación más joven no sólo con los 
programas y ministerios generales de la iglesia sino—lo más desafiante—en el “Culto 
Divino”, el servicio principal de adoración en el sábado. Tal parecía que formaban parte 
de dos mundos diferentes, separados por barreras insuperables. Además, los líderes 
reconocían que la congregación no está pudiendo mantener la asistencia de los jóvenes a 
la iglesia después que éstos se independizan de sus padres. La investigación ayudó a 
encontrar y esclarecer factores contribuyentes con el problema y facilitó el desarrollo de 
una estrategia para motivar a estos jóvenes a integrarse a la vida de la iglesia. Los 




Este es un estudio cualitativo que buscó encontrar a través de entrevistas los 
factores que intervienen en la apatía que los jóvenes muestran por los servicios de la 
iglesia incluyendo el servicio principal del sábado, y desarrollar una estrategia que ayudó 
a crear un ambiente positivo entre las partes en tensión de manera que los jóvenes 
puedieran involucrarse activamente en la iglesia. Los participantes de la encuesta fueron 
entrevistados en grupo y tomaron parte en la discusión que inicialmente incluyó la 
pregunta: ¿Cuáles son las causas que producen apatía en los jóvenes de la Iglesia de 
Hialeah que prefieren reunirse en el estacionamiento en vez de participar en los 
programas regulares de la iglesia? Otras preguntas secundarias basadas en las respuestas 
de los participantes fueron presentadas durante la discusión en grupos para mejor 
entendimiento del fenómeno.  
Se solicitó permiso a los participantes para grabar la discusión del grupo 
asegurándoles que la información sería mantenida en confidencialidad.  
 
Los comentarios que llamaron la atención a través de la discusión fueron leídos al 
participante para confirmar la claridad y precisión del concepto. 
Una vez que la encuesta fue efectuada, las ideas y conceptos fueron analizados y 
codificados, y los temas más importantes asociados con la investigación fueron 
señalados. Estas ideas y conceptos formaron la base principal en la elaboración e 
implementación de la estrategia que se puso en práctica con el propósito de que la 





El proceso de la encuesta terminó en Enero del 2011 y proporcionó los detalles 
específicos que explicaban los factores que producían apatía de parte de los jóvenes hacia 
los servicios de la iglesia. Los factores eran: falta de liderazgo joven en posiciones de 
responsabiliad en la iglesia, necesidad de cambios contextuales en relación con el Culto 
Divino o de Adoracion y la creación de un ministerio juvenil mejor contextualizado. 
Estos factores proporcionaron la plataforma sobre la cual se preparó la propuesta de la 
estrategia. La encuesta también suministró valiosa información que puede ser usada por 
otras iglesias hispanas en la División Norteamericana que estén enfrentando los mismos 
desafíos y preocupaciones. Después de la implementación del proyecto, docenas de 
jóvenes con quienes usualmente luchábamos porque se quedaban en el estacionamiento 
ahora estaban dentro de la iglesia durante los servicios de adoración, participando 
activamente desde las bancas, y muchos de ellos frecuentemente en la plataforma. 





Cuando miro hacia atrás y medito en las bendiciones de Dios para nuestra iglesia 
me doy cuenta que solo su Santo Espíritu trabajando en nuestros corazones puede lograr 
una iglesia que refleje los principios de la iglesia de Cristo y de los apóstoles. Cuando nos 
enfocamos en las diferencias culturales, generacionales y contextuales que enfrenta la 
Iglesia Hispana en Norteamérica necesitamos reconocer que la tarea es casi imposible. 
Sin embargo; también necesitamos admitir que la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo 
ha sido capaz de atravesar y sobrevivir las crisis más horrendas que la historia ha 
presentado. Cuando el Espíritu de Cristo mora en el corazón del creyente la iglesia tiene 
respuestas a los más feroces ataques de Satanás.  
Si, este trabajo presenta las realidades que enfrenta la obra hispana en 
Norteamérica. También es verdad que estamos perdiendo a nuestros hijos. Además, es 
verdad que el peso de la cultura y la tradición nos separan de estas nuevas generaciones. 
Pero también es verdad que muchos estamos buscando la forma de mantener a estas 
generaciones integradas en la vida de la iglesia. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y él es 
la cabeza, no hay por qué temer. Todos somos parte del reino de Dios. 
Este estudio muestra que cuando buscamos la dirección de Dios para su iglesia y 
con conciencia limpia permitimos que el Espíritu Santo nos guie, podemos encontrar 
formas prácticas y beneficiosas para mantener a nuestros hijos en la iglesia. Cuando los 
involucramos en posiciones de liderazgo y les permitimos expresarse y opinar, la iglesia 
se mueve a encontrarse con ellos. Cuando los tenemos en cuenta a la hora de programar y 
diseñar el Culto de Adoración de manera que ellos se sientan conectados con la liturgia 
los podemos tener a nuestro lado. Cuando les ministramos en su contexto, derrumbando 
 
las cercas culturales y tradicionales que nos separan de una mente sofisticada y post-
moderna, podemos llegar a sus corazones. Cuando todos estos elementos se combinan 
podemos decir que estamos cumpliendo la misión que Cristo nos encomendó. La iglesia 
realmente puede ser el cuerpo de Cristo y se hacen realidad las palabras del salmista 
cuando dijo: “Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos 
hechos” (Sal. 145: 4). No queremos perder a generación alguna. Dios deber ser adorado y 
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Resulta difícil negar lo que está ocurriendo. Muchos de los jóvenes no 
permanecen en la iglesia una vez terminan la Escuela Secundaria. Los estudios confirman 
esta triste realidad. Barna Group (2011), una de las firmas más respetadas de 
investigación en los Estados Unidos, ratifica que tres de cada cinco jóvenes (59%) se 
desconectan permanentemente o por un período extendido de tiempo de la iglesia después 
que cumplen 15 años. Y tal pareciera que la iglesia no encuentra la forma de lidiar con 
esta terrible epidemia. Investigaciones recientes sugieren que las realidades en la iglesia 
Adventista del Séptimo Día son muy similares (Dudley, 2000). El mundo post-moderno 
presenta desafíos que la iglesia tradicional no sabe afrontar. Estos desafíos se hacen aún 
mayores cuando introducimos las circunstancias en las que la iglesia hispana está llamada 
a ministrar en Norteamérica. Cuando se consideran elementos como diferencias 
culturales, influencia del contexto, desafíos en la comunicación entre generaciones por 
causa del idioma, la mente post-moderna de los jóvenes, y la incapacidad de ajuste al 
nuevo contexto por parte de la primera generación, tenemos que reconocer que la iglesia 




Muchos líderes de la iglesia han elegido ignorar el problema evitando fricciones 
generacionales entre la mente tradicional de algunos miembros de primera generación y 
la necesidad que tiene la iglesia de ministrar a sus jóvenes dentro del contexto del mundo 
de hoy. Piensan que estos adolescentes y jóvenes regresarán a la iglesia una vez se casen 
y tengan hijos. Otros plantean posibles soluciones como la separación de los jóvenes en 
iglesias de jóvenes o ministerios juveniles independientes a los cultos y programación de 
la iglesia. De esta forma se plantea que por lo menos están entretenidos en algo 
relacionado con la iglesia, en el gimnasio o algún lugar contiguo al santuario donde adora 
el resto de la iglesia. Estas ideas fueron y son muy populares en muchas iglesias; sin 
embargo, siguen proponiendo la misma interrogante: Una vez que los jóvenes salen de la 
congregación a “iglesias juveniles”, ¿cómo se los vuelve a traer al seno de la adoración 
de toda la iglesia?  Además, tanto la extraña estrategia de “esperar que regresen” como la 
técnica de “entreternerlos para que les guste” pierden de vista los cambios sociales y 
espirituales que han ocurrido en los últimos 25 años. La iglesia de hoy no puede darse el 
lujo de esperar que los jóvenes regresen una vez que hayan pasado por el frenesí de la 
adolescencia, pues para la mayoría de ellos sería demasiado tarde y, una vez hayan 
“abandonado el nido”, nunca regresarán, incluso de entre quienes disfrutaron  aquellos 
entretenidos ministerios juveniles (Servant, 2010, p. 41).  
Es la intención primaria de este trabajo presentar los desafíos que enfrenta la 
iglesia hispana en Norteamérica en relación con la integración de las nuevas generaciones 
en la vida de la iglesia. El estudio es realizado en la Iglesia Hispana de Hialeah, al sur de 
la Florida. Tiene como propósito específico establecer estrategias que puedan ayudar a 
cultivar relaciones intergeneracionales, de manera que se pueda desarrollar una 
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comunidad de fe donde los jóvenes y los adultos puedan adorar bajo un mismo techo y 




Los jóvenes de segunda y tercera generación de la Iglesia Hispana de Hialeah, en 
su mayoría, muestran apatía por los cultos de la iglesia al punto que prefieren agruparse 
en el estacionamiento para socializar en vez de asistir al servicio de adoración. Se quejan 
diciendo que el culto no les llama la atención y desean que la programación fuese más 
contemporánea. Como consecuencia, existe animosidad entre la juventud y los miembros 




El objetivo de este proyeccto es descubrir los factores que alejan a los jóvenes del 
servicio de adoración y desarrollar una estrategia que produzca un ambiente positivo 
entre las partes en tensión para que juntos participen en los servicios de adoración de la 
iglesia. El estudio también explora, a la luz del entendimiento de las necesidades sociales 
y espirituales a los de segunda y tercera generación, algunas estrategias que puedan ser 




La iglesia de Cristo es una y todos como miembros deben trabajar unidos como 
un solo cuerpo en Cristo (Gá. 3:28; 1 Co. 12:12-27). Las diferencias generacionales no 
deben obstaculizar el ideal de Dios para su iglesia y los adultos debieran marcar la pauta 
y ser un ejemplo para los jóvenes (Ef. 4:3; 1 Co. 1:10). El salmista declara que Dios debe 
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ser adorado y reverenciado de generación en generación. No pareciera sugerir que los 
adultos deben congregarse separados de los jóvenes a la hora de la adoración (Sal. 89:1).  
La Biblia apela a la integración de jóvenes y adultos en el trabajo misionero para 
el avance del reino de Dios en los últimos días (Hch. 2:17). E. G. White (1911)  nos llama 
a que nos mantengamos “unidos en Cristo, la cabeza de la iglesia”. El apóstol Pablo 
exhorta a Timoteo a seguir trabajando para el Señor según Dios le había llamado 
ignorando el rechazo de los ancianos por su juventud (1 Ti. 4:12). 
La iglesia de Hialeah se beneficiaría del resultado y la implementación de algún 
plan que integre a los jóvenes de segunda y tercera generación a las actividades de la 
iglesia. Los jóvenes disfrutarían formar parte de una congregación donde pueden expresar 
y vivir la vida cristiana, y el resto de la congregación contaría con la participación, 
recursos e ideas de estas nuevas generaciones. Cuando la Palabra de Dios se refiere a la 
iglesia como a un cuerpo está expresando que todos son parte del mismo y que todos 




Se examinaron los fundamentos teológicos acerca de los principios sobre la 
adoración y la unidad en la iglesia. Se exploró la literatura contemporánea sobre los 
desafíos juveniles y por qué muchos son reacios a los cultos de adoración. Se desarrolló 
una investigación para determinar si las diferencias generacionales y la influencia del 
postmodernismo están relacionadas con el problema. Se elaboró un perfil de la Iglesia 
Adventista de Hialeah y un estudio de los factores por los cuales los jóvenes manifiestan 
poco interés en los servicios de adoración y la participación en las actividades de la 
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iglesia. Se estudiaron conflictos asociados con la adoración y la brecha generacional en la 
Iglesia de Hialeah. 
Una vez que estuvieron identificados los factores por los cuales existe apatía entre 
los jóvenes de la Iglesia de Hialeah, se desarrolló una estrategia con el fin de crear un 
ambiente de tolerancia y unidad donde los jóvenes y adultos participen juntos en los 
cultos de la iglesia. La estrategia fue implementada por un período de tiempo apropiado 
con el fin de integrar a un mayor número de jóvenes al servicio de adoración. La 




Las expectativas de este proyecto son las de mejorar el conocimiento teórico y 
práctico del candidato sobre los desafíos generacionales y cómo integrar a los jóvenes a 
los cultos de la iglesia. Es de gran importancia definir los problemas que entorpecen la 
integración de los jóvenes a la vida de la iglesia. Se anhela que la iglesia se convierta en 
un centro de adoración donde los jóvenes puedan participar y se puedan desarrollar en un 
ambiente de aceptación y tolerancia. Se busca que la estrategia produzca un ambiente 
positivo para la integración de los jóvenes a los cultos y que la investigación sirva como 
base para desarrollar en el futuro un manual que ayude a otras iglesias con desafíos 
similares.  
 
Descripción del Proyecto 
 
Este proyecto está compuesto por cinco capítulos. En la Introducción, se describe 
el propósito y la justificación del proyecto, así como la metodología y las expectativas. 
En el  capítulo dos se presenta la fundamentación teológica de los conceptos bíblicos de 
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iglesia y adoración. Destacan los conceptos bíblicos de la iglesia como un cuerpo del cual 
Cristo es la cabeza. Se desarrollan criterios básicos sobre la unidad en la diversidad, tanto 
en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento como en la iglesia de los apóstoles. 
Finalmente se exploran elementos bíblicos sobre la adoración. Se analiza el concepto de 
Elena G. de White sobre la unidad de la iglesia y revisan estos mismos principios en otros 
autores. El capítulo tres explora conceptos como la brecha generacional y la influencia 
del post-modernismo en la iglesia contemporánea en la literatura. Se analizan temas 
como la globalización en la adoración y la influencia del movimiento Worship  en 
Norteamérica. Se hace un análisis intenso en la interpretación de los de segunda y tercera 
generación en tópicos como la adoración, la música, la liturgia y el dilema del idioma en 
las congregaciones hispanas. En el capítulo cuatro se presentan las estrategias para la 
integración de los jóvenes en la vida de la iglesia. Se hace una descripción del perfil de la 
Iglesia de Hialeah y del contexto comunitario. Se analizan las estadísticas internas y el 
perfil demográfico de la iglesia. Finalmente en el capítulo cinco se presenta la 








LA UNIDAD DE LA IGLESIA Y LA ADORACIÓN EN LA BIBLIA 
 
 
Antes de que el hombre existiera en este mundo, el universo alababa y adoraba a 
su Creador en la eternidad. Se ha dicho que el tema de la adoración está íntimamente 
relacionado con asuntos tan fundamentales de la teología como “la creación, el pecado, el 
pacto, la redención, el pueblo de Dios y la esperanza futura,” y este tema aparece de una 
u otra forma desde el Génesis hasta el Apocalpisis (Peterson, 1992, p. 18) Al principio de 
este mundo el Logos forma con sus manos a ciertas criaturas a su imagen y semejanza, 
con el propósito de que le adoren también por la eternidad. Los seres humanos han nacido 
para adorar a Dios. Es el privilegio de cada hijo de Dios vivir en íntima comunión con su 
Padre. Los cristianos tienen la responsabilidad de hacer de la adoración a Dios la 
prioridad de sus vidas. Ya sea de forma personal en el diario vivir o cuando nos reunimos 
como familia en nuestras congregaciones. Esta última facultad de adoración corporativa 
aparece en la historia bíblica desde los comienzos de la familia humana. Desde que la 
primera familia se reunió alrededor del altar para ofrecer el primer sacrificio, la adoración 
corporativa se convirtió en una bendición para el hombre. Sin embargo, lo que Dios dio a 
sus hijos como una bendición incomparable, con el tiempo se convirtió en un tremendo 
desafío para la iglesia.  
La adoración corporativa se fue llenando irremediablemente de elementos 
culturales, interpretaciones humanas, diferencias en los tipos y las formas, roces 
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generacionales y finalmente ha terminado dividiendo muchas congregaciones, tal como 
varios autores han señalado (Byars, 2002; Towns, 1997; York, 2003). Hoy en día la 
adoración se define en términos simplistas como tradicional o contemporánea. 
Obviamente, esto incluye la música, elementos litúrgicos, interpretaciones de índole 
cultural, etc. La iglesia sufre una división como resultado de métodos, formas y estilos de 
adoración. También es imposible negar la tensión que existe por parte de las nuevas 
generaciones de producir un culto con elementos contemporáneos. Muchas 
congregaciones terminan divididas por la inhabilidad de lidiar con estos elementos del 
contexto. Cuando Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿Qué tiene en 
mente? ¿Podrá la iglesia mantenerse unida a pesar de las circunstancias que afronta? 
¿Podrá realmente existir unidad en la diversidad de la Iglesia Adventista en el mundo de 
hoy? ¿Habrá espacio para que las nuevas generaciones puedan expresar la adoración 
dentro del contexto que ellos entienden? 
 
La unidad como base del cuerpo de Cristo 
 
Cuando el apóstol Pablo se refiere a la iglesia de Cristo usa una alegoría que es 
imposible de ignorar, “un cuerpo” (Ef. 4:4). Solamente esta palabra ofrece suficientes 
razones como para que la iglesia con todos sus aparentes desvaríos, incoherencias, 
debilidades y sufrimientos permanezca unida en el Espíritu, ligados unos a otros en amor, 
en tolerancia y armonía. Efectivamente, esta declaración introduce uno de los más 
significativos conceptos con referencia a la iglesia fundada por Jesús. 
Antes de entrar en detalles, consideremos la importancia que se le da al tema de la 
unidad de la iglesia en el Nuevo Testamento. En un sentido, la iglesia como cuerpo de 
Cristo es el tema central de todas las epístolas de los apóstoles (Van der Borght, 2012, p. 
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322). Es una realidad que los apóstoles vivían en preocupación constante con las 
dificultades y problemas que continuamente surgían entre los miembros de iglesia. Una 
tras otra llegaban las cartas apelando a la unidad en la iglesia, a la tolerancia entre judíos 
y griegos, a la condescendencia entre tradiciones y el Nuevo Evangelio, libre de ritos y 
ceremonias. Los apóstoles enseñaron que todos, sin importar cultura o tradición, género o 
edad, posición social o intelectual, en la diversidad de dones y responsabilidades, eran 
parte esencial y miembros de la iglesia de Cristo. Sin embargo, también era una realidad 
que la iglesia fue atacada constantemente por falsas doctrinas y falsos maestros con 
agendas personales poniendo en riesgo el principio básico de la unidad en el cuerpo y en 
el Espíritu. Los problemas relacionados con la “distribución diaria” (Hech. 6:1, 2) 
eventualmente se reflejaron en una división significativa entre los cristianos judíos y sus 
contrapartes de origen griego (Ladd, 1993, p. 688). 
Hoy no es diferente. La mayoría de los problemas surgen cuando los miembros se 
convierten en el centro de la iglesia. A  veces se piensa egoístamente que la iglesia nos 
pertenece y la queremos encerrar en nuestras convicciones e ideas preconcebidas. Esto es 
una actitud pecaminosa. El pecado pone al hombre con todo su egoísmo acumulado en el 
centro del problema. Le hace sentir que es indispensable, importante y que lo que siente y 
lo que le pasa es lo que realmente importa. Pasa tiempo pensando en si mismo, en sus 
gustos e intereses personales. El apóstol Pablo trata de quitar rápidamente estos 
conceptos erróneos cuando presenta un cuadro diferente de la iglesia cristiana. En ese 
cuadro el cristiano no es más que unidad y miembro de un gran cuerpo, el cuerpo de 
Cristo (Nee, 1997, p. 65). Desde el momento que se visualiza así, se librará de esa 
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errónea percepción de que es el centro y lo más importante en la iglesia y que solo sus 
ideas valen. 
La mejor medicina para estas enfermedades es vernos como el Nuevo Testamento 
nos describe, y especialmente en las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los 
cristianos en Corinto: “Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, miembros y cada uno en 
particular” (1 Co. 12: 27). Aquí aparece el concepto que el apóstol ha estado exponiendo 
desde el principio de la carta. Judíos y gentiles unidos en el gran propósito de Dios, 
llamados por su gracia y salvados por la sangre de Cristo, miembros de un solo cuerpo. 
 
La iglesia como un cuerpo 
¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando se refiere a la iglesia como “un 
cuerpo”? Esta es una pregunta importante, y especialmente hoy. Pareciera que la iglesia 
se fragmentara cada vez más producto de diferencias generacionales, diferencias 
culturales, tipos de adoración, y la influencia del medio ambiente, entre otros (Johnsson, 
2004). Sin embargo, Pablo se está refiriendo a una iglesia que permanece unida como un 
organismo inseparable. Esta iglesia está compuesta de personas de todos los tipos y razas, 
de todos los continentes y husos horarios, de todas las edades y realidades. Para el apóstol 
esta diversidad no hacía diferencia a la hora de ser parte de un solo cuerpo. Más aún, es 
precisamente en la diversidad donde encuentra fortaleza y beneficio el cuerpo. Rhoads 
(1996) indica que la diversidad le da a la iglesia durabilidad y adaptabilidad (p. 8).  
Tampoco el tiempo es un factor que altera el concepto bíblico que la iglesia es un 
solo cuerpo. Los cristianos del primer siglo son parte del cuerpo. Los mártires y los 
reformadores son parte del cuerpo. Los anabaptistas,  los puritanos, los primeros 
metodistas, los pioneros adventistas son obviamente parte del cuerpo. Los adultos 
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mayores; espantados del mundo post-moderno, los jóvenes; vinculados a un mundo 
desatinado y contemporáneo, son también parte del cuerpo. Cada ser humano es parte del 
cuerpo sin importar cultura o generación, si verdaderamente es discípulo de Cristo. La 
iglesia se expande no sólo en la diversidad de culturas sino también a través de las 
épocas. Tal como lo apuntan Allen y Ross (2012), la iglesia se une en ministerio, 
comunidad y adoración, aprendiendo sinceramente unos de otros y ayudándose unos a 
otros a crecer en Cristo (p. 270). 
Las habilidades naturales o dones tampoco juegan papel alguno en este tema. No 
importa lo que puedas ser, seas iletrado o educado en las mejores universidades, seas 
inteligente o tengas pocas facultades, grande o pequeño, joven o viejo, rico o pobre, 
sigues siendo parte de un solo cuerpo, la iglesia. Al final, lo único que importa es 
pertenecer, mantenerte conectado, ser miembro de este inexplicable organismo con sus 
privilegios y deberes. 
Existen algunos detalles que se necesitan entender con referencia a la iglesia, y 
Pablo claramente los expone en la analogía del cuerpo. Para concebir mejor sus 
enseñanzas se debe considerar lo que el apóstol dice en el capítulo 12 de su primera carta 
a los Corintios, allí se explica el tema de una manera más exhaustiva. Lo primero que 
emerge en sus comentarios es la unidad de propósito y sentimiento que existe solamente 
en un organismo vivo. Esto será comentado más adelante, se menciona ahora solamente 
para decir que basado en este entendimiento se puede declarar que la iglesia es una nueva 
creación. Cuando Cristo la trajo a la existencia lo hizo como un organismo 
completamente nuevo, con nuevas directrices, nuevos métodos, nueva misión, nuevos 
misioneros. Jesús no tomó solamente a un judío y a un gentil y los unió en un tipo de 
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coalición haciéndolos sentar juntos a la mesa. ¡No! La iglesia es una nueva creación. No 
es sencillamente la acumulación de partes. Las viejas estructuras fundamentadas en 
linajes, en género, en razas, en tradiciones y ritos fueron pasadas por alto. En la iglesia de 
Cristo no existe judío ni griego, la mujer no es discriminada, los jóvenes son apreciados, 
las ataduras rituales han sido desatadas. El nuevo organismo ha sido creado sin las 
restricciones que separaban de Dios. Ya no hace falta un sacerdote que interceda por el 
hombre, ni la peregrinación anual al templo, el santuario celestial está abierto para todos 
los creyentes y Cristo mismo es el intercesor de la gracia divina. 
Esto se puede apreciar claramente cuando se mira a la iglesia como un cuerpo. El 
cuerpo consiste de la cabeza, el torso, dos piernas, dos brazos, diez dedos en las manos, 
diez en los pies, etc. De esta manera, el cuerpo no es una acumulación de partes y 
ninguna de ellas ha sido creada independientemente o separada para después ser 
ensamblada al torso. El cuerpo no se desarrolla o viene a la existencia de esta forma. 
Como sabemos, todo comienza con una célula que está diseñada divinamente para crecer 
y desarrollarse, pues la célula es “el elemento constitutivo básico del cuerpo humano” 
(Faller, M. Schünke & G. Schünke, p. 14). En esta célula comienzan a aparecer redes de 
arterias y venas, se desarrolla un inexplicable y complejo sistema de nervios conectados 
al cerebro. Poco a poco van apareciendo las extremidades hasta que todo el cuerpo es 
formado en un organismo fusionado, inseparable y único. Todo surge de esa célula 
original. Aunque hay 75 mil millones de células en el cuerpo humano, y “se diferencian 
para desempeñar funciones determinadas” (p. 14, 15), ellas existen como parte de un 
todo. Las partes nunca han tenido existencia independiente, todas se han desarrollado de 
esa célula central; por esta razón existe unidad esencial en el cuerpo.  
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Esa ilustración muestra el irrefutable concepto bíblico sobre la verdadera 
naturaleza de la iglesia de Cristo, quien es el centro y la fuente de vida para la iglesia. 
Tristemente son muchas las iglesias que no reflejan este entendimiento. Lo que pasa es 
que existen iglesias que se dedican a ensamblar miembros. Cuando una persona llega a la 
iglesia su nombre es adicionado a la lista de miembros. Tiene que ser hecho de esta 
manera; sin embargo, esto entrega una noción falsa de la verdadera naturaleza de la 
iglesia de Cristo. No somos agregados a Cristo de esa forma. La iglesia es una nueva 
creación y todos los que pertenecen a ella son nacidos del Espíritu, nacidos en Cristo, 
partícipes de la naturaleza divina. Cuando se vea la verdad en estos términos, la unidad 
del cuerpo es inevitable y obvia. 
 
De un mismo sentir 
“De un mismo sentir” ¿qué quiere decir el apóstol cuando afirma que se debe ser 
de un mismo sentir? Este llamado de una forma u otra se puede encontrar a través de 
todas las cartas de Pablo. Es una frase característica del apóstol.  A los hermanos de la 
iglesia en Roma los exhorta diciendo, “Unánimes entre vosotros” (Ro. 12:16), 
pidiéndoles en el nombre del Señor que haya entre ellos un mismo sentir “para que 
unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo” (Ro. 15:6). 
En la carta a los Filipenses se encuentra nuevamente la misma exhortación cuando pide a 
la iglesia que “se mantenga unida, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, 
unánimes, sintiendo una misma cosa” (Fi. 2:2), y agrega, “que todos los que somos 




En la segunda carta a los Corintios Pablo repite otra vez el llamado a la unidad de 
espíritu cuando dice, “Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed 
de un mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de amor estará con vosotros” (2 
Co. 13:11).  
Literalmente la frase puede entenderse como “ser de una misma mente”. Sin 
embargo, esta frase no es exclusiva del apóstol Pablo. Jesús en su oración por los 
discípulos antes del Getsemaní implora al Padre que los guarde del mundo y los 
mantenga unidos de la misma forma que él y su Padre son uno, “Padre santo, a los que 
me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros” (Jn. 17:11). 
Quizás nunca podamos entender completamente el significado de esta declaración. 
¿Cómo es posible que Jesús pida al Padre que guarde a sus discípulos para que lleguen a 
ser uno de la misma forma que ellos son uno en perfecta unidad? La unidad que existe 
entre la primera y la segunda persona de la Divinidad no puede ser comprendida por la 
mente finita y pecaminosa del hombre, pero Jesús desea que esa unidad se refleje en su 
iglesia (Sayés, 2003, p. 275). Jesús en naturaleza semejante a nosotros mantuvo siempre 
una relación perfecta, íntima con su Padre. Se sabe que Jesús y el Padre eran uno 
literalmente “de una misma mente”. Sus palabras se repiten una y otra vez durante la 
oración,  “para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti” (Jn. 17:21). Sin 
hacer conjeturas sobre la inmensidad de la Divinidad y su unidad perfecta se puede decir 
que el mensaje de Jesús, parafraseado después por los apóstoles es claro y directo: 
“seamos de una misma mente”. 
Es elemental entender que al ser un solo cuerpo se es indiscutiblemente parte 
inseparable de una misma mente, la mente de Cristo. En otras palabras, es llegar a pensar 
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como él piensa, someter todos nuestros pensamientos y razonamientos a Jesús. El asunto 
es como lograr que la iglesia sea de un mismo sentir. ¿Será que Pablo pide que todos 
pensemos igual? ¿Está el concepto de uniformidad conectado a la exhortación de Pablo? 
Evans (2003) explica que  
La palabra “unidad” significa avenencia, armonía, acuerdo, esto es diferente a la idea 
de uniformidad. A través de los siglos la iglesia ha sufrido mucho producto de los 
esfuerzos necios de tratar que todos se conformen a los estándares establecidos de 
listas de cosas que se pueden o no hacer. Sin embargo, la unidad del Espíritu no niega 
la individualidad como pueblo creado a la imagen de Dios. Habría sido 
increíblemente aburrido que Dios nos haya creado a todos igual. (p. 192)  
 
La palabra unidad es algo muy diferente a la idea de uniformidad. A través del 
tiempo la iglesia ha sufrido mucho producto de los esfuerzos por tratar que todos 
conformen a los estándares establecidos de listas de cosas que se pueden o no hacer. Sin 
embargo, la unidad del Espíritu no niega la individualidad como pueblo creado a la 
imagen de Dios. Habría sido increíblemente aburrido que Dios haya creado a todos igual. 
Dios no trabaja en la uniformidad. Esto hace que el cuerpo de Cristo, la iglesia, sea tan 
fascinante y a la vez desafiante.  
De acuerdo con Ferguson (1996), para algunos la unidad cristiana significa que 
todos deben verse igual, pensar lo mismo, y sonar idénticos (p. 407). Por otro lado, 
aunque la unidad en Cristo admite “diversidad, variación, pluralidad, y pluriformidad”, la 
división, la desunión y el partidismo no forman parte del plan de Dios para su iglesia 
(Van der Borght, 2012, p. 64). Esta unidad entre hermanos es posible porque se está 
unido a Dios reconociéndolo como Señor y siendo obedientes a sus mandamientos. La 
verdadera unidad que surge de un mismo sentir se encuentra en la armonía de propósito y 
compromiso, cuando se busca una meta común a pesar de las diferencias. Ser de un 
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mismo sentir no significa que todos son iguales, sino que todos transiten en la misma 
dirección, “unidos y en busca de la unidad” (Ferguson, 1996, p. 406), vestidos de amor, 
que es el vínculo perfecto (Col. 3:14). 
 
Dependencia mutua 
Definitivamente el concepto de “ser de un mismo sentir” es un concepto que 
caracteriza la iglesia cristiana. Esto quiere decir que se debe movilizar hacia una meta 
común a pesar de las diferencias. Y llega la pregunta, ¿cómo movilizarse en la misma 
dirección pasando por alto las diferencias culturales, los desafíos generacionales, los tipos 
y las formas? ¿Cómo lograr que un joven pueda adorar bajo el mismo techo que sus 
abuelos? ¿Cómo entender que las nuevas generaciones pertenezcan a un mundo diferente, 
extraño para lo que entendemos como conservador y tradicional? Quizá la respuesta 
parezca sencilla, hasta simple; sin embargo, no lo es. Todo lo que tiene que ver con un 
organismo vivo, que piensa, que se desarrolla, que trasciende el tiempo y el espacio y que 
está compuesto por muchos miembros es muy complejo. La Palabra de Dios establece: 
“para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen 
los unos por los otros” (1 Co. 12:25).  
Hace mucho tiempo, cierto pensador dijo que ningún hombre es una isla (Donne, 
1975, p. 62). Por otra parte, Guerrero (2013) señaló que diversas investigaciones en el 
área de exclusion social y conducta autoflagelante o contraproducente, conducta 
prosocial, y procesos cognitivos sugiere fuertemente que “hay algo en la naturaleza 
humana que conduce a la gente a buscar relaciones sociales” (pp. 29-31). Necesitamos 
entender que dependemos unos de otros. En otras palabras, la iglesia como un solo 
cuerpo es interdependiente, incapaz de existir o sobrevivir sin la presencia del otro. Como 
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todo organismo interdependiente, la iglesia requiere asistencia mutua, cooperación y 
ayuda interactiva entre las partes constituyentes o miembros. 
Es interesante notar que en los países donde gobierna el islamismo extremo, 
donde el cristianismo más que ilegal es funesto, la iglesia cristiana aunque existe velada 
de la luz pública funciona en comunidad. Muchos millones de cristianos sobreviven en 
estos lugares a pesar de no tener derecho alguno a la libre expresión de su fe, vulnerables 
a detención, acoso, tortura, desaparición y muerte. Y, lo que es más triste aún, a los 
millones de cristianos que sufren bajo regímenes de persecución severa se suman los 
millones de musulmanes que sufren en manos de terroristas o gobiernos autoritarios 
como el de China o Uzbekistán; los judíos, que siguen siendo vulnerables en China, Irán 
y Siria; y los budistas, que sufren por su fe, especialmente en el Tibet (Farr, 2008, p. 
123). En medio de la persecución, la iglesia de Cristo avanza porque los creyentes viven 
en dependencia mutua. Estos cristianos que se juegan la vida todos los días tienen manera 
de identificarse y buscan la forma de reunirse para orar y estudiar la Palabra. Encuentran 
en la hermandad las fuerzas necesarias para perseverar en la fe y hasta para evangelizar a 
otros. El estudio de Abbas (2010) sobre la islamofobia en el Reino Unido sugiere que un 
fenómeno semejante sucede con miembros de las religiones mundiales no cristianas que 
sufren persecución: lo único que les queda es unirse con quienes se identifican con ellos, 
a fin de soportar la presión (Abbas, 2010, p. 70)  
Cuando hablamos de refiere a la iglesia de Cristo, automáticamente nos estamos 
refiriendo a un grupo de cristianos. Sería difícil pensar en un creyente que viva 
independiente como una isla en el océano. Sin descalificar al solitario cristiano tenemos 
que aceptar que la iglesia que Cristo fundó no está formada por creyentes aislados que 
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existen escondidos entre la gente, escabullándose en el diario vivir de la sociedad. Se 
puede decir, sin temor a equivocarse, que un creyente solitario es un alma en pena, 
mientras que donde estén congregados dos o tres creyentes en el nombre de Jesús, allí 
está Él en medio de su iglesia (Mt. 18:20). El fundamento de este principio descansa en la 
realidad que los seres humanos son entidades sociales. Sencillamente necesita del otro. El 
sabio Salomón lo expresa cuando dice, “Mejores son dos que uno; porque tienen mejor 
paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! 
que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se 
calentarán mutuamente; más ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere 
contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto” (Ec. 4:9-12). 
Cuando Dios creó al hombre rápidamente se dio cuenta que faltaba algo. “No es bueno 
que el hombre este solo, le haré ayuda idónea para él” (Ge. 2:18), y creó Dios la 
compañera perfecta para que el hombre viviera en comunidad, y les pidió que se 
multiplicaran y que llenaran la tierra.  
El concepto de existir en comunidad es un concepto divino. Es prácticamente 
imposible entender como el único Dios existe en comunidad; sin embargo, no se puede 
ignorar que el Omnipotente se manifiesta en tres personas. La Trinidad es el ejemplo 
perfecto de unidad inquebrantable, armonía de sentimiento y dependencia mutua 
dirigidos hacia una meta común, la salvación de la raza humana. El Espíritu Santo 
convence a las personas de su realidad pecaminosa (Jn. 16:8) y los conduce a Jesús para 
salvación y Jesús a su vez les reconcilia con el Padre a través de su sangre redentora (Col. 
1:21, 22).   
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Funcionar en comunidad es una necesidad creada por Dios en el corazón humano. 
Sencillamente la soledad y el separatismo incapacitan en el desarrollo natural de nuestras 
vidas y para el desarrollo saludable como iglesia. Cuando Jesús envió a sus discípulos a 
predicar y les dio autoridad para sanar y sacar espíritus inmundos les envió de dos en dos 
(Mr. 6:7). El mensaje debía ser confirmado por la boca de dos testigos. También podían 
encontrar fuerza y ayuda mutua al viajar juntos. Cuando Dios diseñó al hombre a su 
imagen y semejanza pensó en un ser que dependiera de relaciones interpersonales. De la 
misma manera cuando Jesús fundó su iglesia la diseñó basada en la dependencia mutua 
entre los creyentes. Más aún, cuando envió a sus discípulos en la misión de predicar la 
llegada del Reino de Dios, lo hizo también en comunidad. Por lo tanto, se puede decir 
que la misión de la iglesia es acoplarse como un solo cuerpo para cumplir con ese 
cometido. 
 
Acoplados para cumplir la misión 
Ya se ha presentado que la iglesia como todo organismo vivo es una entidad 
interdependiente. Como un cuerpo, todos los miembros son necesarios y a la vez 
importantes cada uno en su función específica. Para que la iglesia cumpla su misión no 
podría ser diferente. La gran comisión es un desafío incalculable en sí mismo: “Haced 
discipulos a todas las naciones, bautizando y enseñando a los creyentes a que guarden 
todas las cosas” (Mt. 28:19, 20). Pareciera algo inalcanzable. ¿Cómo cumplir con el 
mandato de Cristo si no se trabaja acoplados usando cada uno de los dones que Dios 
otorga? Pablo en su carta a los Romanos, cuando usa la ilustración del cuerpo especifica 
que cada miembro en particular es dotado por Dios con diferentes funciones que hacen 
posible que la iglesia pueda cumplir con la misión encomendada. El apóstol no sólo 
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enfatiza la unidad en sentimiento y espíritu sino que también resalta; ya sea en su carta a 
los romanos o en la epístola a los cristianos en Corinto y en Éfeso, las diferentes 
funciones del cuerpo: 
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los 
miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en 
Cristo,  y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes 
dones, según la gracia que nos es dada,  si el de profecía, úsese conforme a la medida 
de la fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, 
en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que 
hace misericordia, con alegría. (Ro. 12:3-8) 
 
En la primera línea de la metáfora Pablo habla de diversidad, diferentes miembros 
con diferentes funciones. La segunda línea centra la diversidad cuando dice que todos son 
un cuerpo en Cristo y agrega que son miembros los unos de los otros. En la tercera línea 
exhorta el uso de los diferentes dones dados por Dios en beneficio del cuerpo. Para llevar 
a cabo la misión se necesita que todos los miembros se acoplen como una maquinaria 
perfecta en el desarrollo de los dones que Dios ha distribuido en la iglesia. El apóstol 
identifica siete dones importantes: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, 
distribución, liderazgo y misericordia. Estos dones hacen posible que la misión sea 
cumplida. No todos los miembros tienen la misma función, ni todos pueden hacer lo 
mismo, de otra manera no habría diversidad de ministerios y la amplia gama de 
necesidades dentro de la comunidad no serían atendidas. En otras palabras, los miembros 
se necesitan mutuamente no sólo porque el cristiano necesita la ayuda y protección de la 
comunidad de creyentes sino porque la diversidad de funciones dentro de dicha 




El mensaje del apóstol apunta que la suma es mayor que las partes. Los cristianos 
necesitan aprender a mirarse como partes interdependientes de algo que es mayor. Todas 
las partes son importantes y necesarias para el buen funcionamiento de esa gran 
maquinaria. Por lo tanto las partes aisladas no pueden lograr por sí mismas lo que la 
totalidad de funciones trabajando acopladas puede lograr. Ninguna parte debe pensar con 
arrogancia sobre su función o rol. Cada uno de los dones encuentra su importancia en el 
otro y en pertenecer al todo. Así la iglesia crece y se multiplica pues cada uno cumple con 
la función encomendada (Sayés, 2003, p. 191). Aquellos que tienen el don de profecía 
deben profetizar en proporción con su fe. Un profeta es un mensajero de Dios y declara la 
palabra de Dios. Un ministro tiene el don de servicio. El maestro es aquel que puede 
explicar la Palabra de Dios y aplicarla a las necesidades de los oyentes. Aquel que tiene 
el don de exhortación llama a los santos a separarse del mal y los persuade a buscar 
nuevos horizontes en una relación con Jesús basada en santidad y servicio. El que reparte 
es aquel que está consciente de las necesidades y está dispuesto a suplirlas con 
generosidad. Aquel que tiene don de liderazgo es capaz de presentarse delante de la 
congregación y guiarlos con amor y diligencia. Finalmente aquel que es misericordioso 
posee la capacidad sobrenatural de asistir a aquellos que sufren. Y se podría preguntar: 
¿Podría la iglesia cumplir su misión sin la presencia de estos dones entre sus miembros? 
La respuesta es un categórico no. No podría cumplir su misión; es más, no tendría sentido 
de existencia y propósito. Se necesitan sencillamente porque cada uno posee una 
habilidad dada por Dios para que su iglesia pueda cumplir con el mandato de Jesús. Sin 




Unidad, tolerancia y amor 
 
La unidad que el apóstol urge a los creyentes comienza en el carácter: “con toda 
humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor” (Ef. 
4:2). Aquellos que traen unidad primeramente son “humildes y mansos”. La humildad era 
considerada en el antiguo mundo greco-romano como una cualidad necesaria de un 
esclavo. Los griegos aplaudían la autosuficiencia, el machismo, la capacidad de estar en 
control y la ausencia de debilidades y necesidades humanas. Sin embargo, Pablo exalta la 
humildad y la aparea con las características tiernas de la mansedumbre. Esta sumisión y 
sensibilidad no es bajo ningún concepto debilidad. Es en realidad fortaleza bajo control. 
No está relacionada con la falta de firmeza o timidez. Jesús se describió a sí mismo con 
ambas palabras cuando dijo, “aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón” (Mt. 
11:29). Se puede apreciar su fortaleza de espíritu a través de su humildad y 
mansedumbre. Con respecto a sí mismo, Jesús nunca uso su poder en represalia contra los 
que le importunaban continuamente, ni siquiera contra los que le martirizaban 
injustamente. Siempre se encontró con el misterioso poder del perdón. Este poder se 
manifestó en la defensa de otros y de la verdad. El orgullo y la arrogancia engendran 
desunión, pero la humildad y la mansedumbre producen fortaleza de carácter, control 
ante las vicisitudes y perdón. 
Aquellos que caminan en unidad no solo son humildes y mansos, como dice la 
segunda parte de la recomendación del apóstol, “soportándoos con paciencia los unos a 
los otros” (v. 2). Pentecost (1973) cuenta la historia de una iglesia que se había dividido 
de una forma tan seria que habían llegado al punto de demandar, en las cortes civiles, la 
expulsión de un grupo de hermanos, olvidando la recomendación bíblica de no presentar 
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querellas ante las cortes gubernamentales. La corte civil desestimó la demanda 
argumentando que esto debía ser resuelto en la junta de la iglesia. Después de meses de 
discusiones apasionadas la junta otorgó la propiedad de la iglesia a uno de los dos grupos 
demandantes. Los perdedores se fueron a formar otra iglesia en el área. Durante el curso 
de las deliberaciones, la junta de la iglesia encontró que el conflicto había comenzado en 
una actividad social en la que un niño recibió un pedazo de jamón más grande que un 
anciano que estaba sentado a su lado.  La raíz de la división fue la ausencia de paciencia 
y tolerancia, sin mencionar la omisión total de humildad y mansedumbre (p. 176). 
Hemos sido llamados a ser pacientes y tolerantes. Sin embargo, la cualidad 
verdadera que define “soportándonos unos a otros” va más allá de la tolerancia y la 
paciencia. El amor es el aceite que lubrica las relaciones humanas. El apóstol Pedro, 
quien comenzó su caminar con Jesús como un hombre tosco, orgulloso e impaciente, dice 
en su primera carta: “amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro” (1 P. 1:22); 
“Honrad a todos. Amad a los hermanos” (2:17); “Y ante todo, tened entre vosotros 
ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados” (4:8). 
La verdad que irradia de la Palabra de Dios es que la unidad de la iglesia no 
comienza con estructuras externas, se origina en las actitudes del corazón. La unidad en 
el Espíritu toma gente diferente y las hace vivir en armonía, tolerancia y amor. Pensad en 
las culturas, pensad en las diferencias generacionales, pensad en los tipos de 
temperamentos, en los tipos de mentalidades. ¡Existen enormes diferencias entre los seres 





Diversidad en la iglesia del Nuevo Testamento 
La iglesia es muy diversa. Dios siempre lo quiso así. Negar el plan de Dios de que 
su pueblo fuera canal de bendición para todas las naciones sería como negar el amor de 
Dios a la raza humana en general. Desde los tiempos del profeta Moisés, Dios dijo que en 
Israel serían benditas todas las familias de la tierra (Gn. 12:2, 3). Pensar por un momento 
que Dios pueda hacer acepción de personas sería caer en las mismas ideas exclusivistas 
que caracterizó al Israel del Antiguo Testamento y a los judíos en los tiempos de Jesús y 
la iglesia primitiva. Contrario al mensaje divino, ellos pensaban que las demás naciones 
no parecían estar en los planes de Dios, en cuyo centro los descendientes de Israel se 
ponían solamente a sí mismos. Como antes fue mencionado, este sentimiento exclusivista 
se hizo sentir aún en la primitiva iglesia cristiana en Jerusalén hasta que Dios, que es 
“Dios de los gentiles” así como de los judíos (Ro. 3:29), usó a Pedro en su experiencia 
con Cornelio para señalarle que “también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento 
para vida” (Hch. 11:18).     
Negar la diversidad en la iglesia del Nuevo Testamento sería como negar la Gran 
Comisión: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y 
fuere bautizado será salvo” (Mr. 16: 15, 16). Jesús ordenó a los discípulos que predicasen 
las buenas noticias de salvación en todo el mundo; obviamente, más allá de Judea, 
Samaria y Galilea. A toda criatura, a todo tipo de gente, no solo a los judíos. Más tarde 
Pablo se distinguiría por su labor misionera y pastoral en las naciones no judías, por lo 
que sería llamado “apóstol de los gentiles” (Ro. 11: 13), predicando y enseñando que 
Cristo había derribado “la gran pared intermedia de separación” (Ef. 2: 14) y que en él no 
hay “griego ni judío” (Gá. 3: 28; Col. 3: 11). 
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Las siguientes preguntas merecen consideración: ¿No previó Dios que tanta 
diversidad podía producir fricción en el seno de la iglesia? ¿No habría visto Dios el 
riesgo que se corría al introducir gente de todo tipo de creencia a la fe cristiana? ¿Por qué 
entonces el mandato divino de ir a todo el mundo? ¿Será que Dios buscaba la forma de 
diseñar una iglesia donde todos, no importa nacionalidad o trasfondo cultural, pudieran 
adorar en unidad, tolerancia y amor? 
Aunque inicialmente la visión del movimiento adventista era bastante limitada, 
bien pronto en sus inicios el grupo de pioneros sintió la necesidad de compartir su fe a 
nivel global. De hecho, se ha dicho que fue la necesidad de mantener unidad y la 
necesidad de compartir su fe lo que impulsó a los pioneros adventistas a formar una 
estructura organizacional (Knight, 2003, pp. 31-33). Las palabras del ángel resonaron a 
sus oídos: “Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para 
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo” (Ap. 14: 6). 
Los pioneros, prácticamente sin recursos, se lanzaron entonces a la predicación del 
regreso del Señor a todo el mundo. El concepto de que se es un movimiento mundial está 
profundamente fijado en la identidad del pueblo adventista. El  sistema de organización 
así lo demuestra con 2,500 instituciones, trabajando en 921 idiomas y dialectos y en 209 
países y otras áreas del mundo (Office of Archives Statistics and Research, 2010, p. 85). 
Sin embargo, aunque se reconoce que el campo misionero es todo el mundo, la diversidad 
cultural a veces se convierte en un desafío. Por alguna razón se comparte un mensaje 
corporativo que propone trascender la cultura de toda nación, tribu, lengua y pueblo hasta 
en los más delicados detalles referentes al estilo de vida. Entiéndase, no me refiero al 
mensaje central adventista con fundamento en el regreso del Señor, me refiero más bien a 
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los asuntos periféricos relacionados con estilos y formas. Obviamente, esto produce 
tensión cultural, especialmente en países donde la iglesia se reúne multiculturalmente 
como en los Estados Unidos y Europa.  
¿Será esta diversidad la debilidad de la iglesia? ¿Estará aquí el fundamento de 
tanta fricción en el seno de la iglesia Adventista? No se puede negar que el exclusivismo 
ha sido parte de su identidad. Hay que reconocer que una gama abundante de ideas 
exclusivistas ha permeado la identidad de la iglesia a través de los años. Ideas como la 
puerta cerrada, el perfeccionismo de la última generación, cuestiones como el 
vegetarianismo, el vestido, la música, estilos de adoración, etc., continúan siendo el 
centro de las discusiones teológicas en las congregaciones multiculturales. ¿Será la 
unidad en el Espíritu, la tolerancia y el amor la respuesta a las fricciones que 
inevitablemente produce la diversidad? 
Las antiguas comunidades cristianas estaban constituidas por toda suerte de 
personas, sin distinción de clase o condición. Desde los tiempos apostólicos, la iglesia 
estuvo abierta a judíos y gentiles, pobres y ricos, libres y esclavos. Desde los inicios del 
cristianismo, partiendo de la aparición de los Evangelios Sinópticos a mediados del 
primer siglo, se puede apreciar el énfasis que los apóstoles y líderes de la iglesia hicieron 
con relación a la organización, orientación y propagación de la fe cristiana en la 
diversidad de congragaciones que se iban extendiendo a través del Imperio Romano. Los 
escritores bíblicos seguían recordando lo que Jesús había dicho en relación con el “Reino 
de Dios”. El término ocurre más de 100 veces en los sinópticos (Lockwaard & 
Lockwood, 2010). En otras palabras, para los creyentes del primer siglo la muerte y la 
resurrección de Cristo confirmaban el comienzo del reino de Dios de una manera 
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espiritual pero real y presente al mismo tiempo.  Si bien es cierto que ellos recordaban la 
promesa del segundo advenimiento y se esforzaban por mantener viva esa esperanza, 
vivían con la convicción de que el reino de Dios ya se hallaba entre ellos y con urgencia 
invitaban a todos a entrar en él y a vivir los valores de esta “nueva creación” (Ef. 4: 21-
25)  en el poder del Espíritu del Cristo viviente. 
La realidad del reino de Dios afectaba todos los aspectos de la vida en la iglesia 
primitiva, incluyendo sus relaciones sociales y económicas en medio de las culturas 
paganas y judías en que se encontraban. En ningún lugar se notó más esta realidad que en 
la transformación  inesperada de las clases marginadas, incluyendo en condiciones de 
igualdad a gentiles, paganos, esclavos oprimidos, mujeres, niños, obreros, súbditos en 
regímenes crueles y totalitarios. El cristianismo se convirtió en solo unos años en la única 
esperanza de vida y salvación no solo para los descendientes de Abraham; sino también 
para todos los gentiles desde los más encumbrados hasta los más pobres y oprimidos. Es 
cierto que la mayoría de los cristianos de los primeros siglos fueron gente de humilde 
condición, el hazmerreír de los intelectuales paganos que se mofaba con desprecio de los 
tejedores, zapateros, lavanderas y otras gentes sin cultura, propagadores del Evangelio en 
todos los ambientes.  
Sin embargo, es también un hecho indudable que, desde el siglo I, personalidades 
de la aristocracia romana abrazaron el Cristianismo. Gaebelein (2009) confirma que este 
hecho, dos siglos más tarde, revestía tal amplitud que uno de los edictos persecutorios del 
emperador Valeriano estuvo dirigido especialmente contra los senadores, caballeros y 
funcionarios imperiales que fueran cristianos. La iglesia de Cristo se abría paso a través 
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de las culturas, posiciones políticas y económicas, razas, nacionalidades y creencias 
religiosas (p. 214).   
El apóstol Pablo, refiriéndose a la inclusión del cristianismo en todas las esferas 
de la vida social, política y religiosa, expresó que todos somos hijos de Dios por la fe en 
Cristo Jesús; porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos 
revestidos. Ya no hay judío, ni griego; no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer; 
porque todos somos uno en Cristo Jesús (Gá. 3: 26-28). Hablando también de la 
renovación del creyente en Cristo añadió que habiéndonos despojado del viejo hombre 
con sus hechos, y revestido del nuevo, no hay griego, ni judío, circuncisión ni 
incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. 
(Col. 3: 9-11). Cousar (1997) explica que este concepto de diversidad inclusiva había 
sido ampliamente compartido y aceptado a través de todo el vasto territorio donde la 
iglesia se desarrollaba, especialmente en las comunidades helenísticas en el Imperio 
Romano (p. 79). Evidentemente estos pasajes paulinos formaban parte  de la fórmula 
bautismal primitiva. Los nuevos creyentes entraban a formar parte de las comunidades 
cristianas oyendo y recitando estas revolucionarias palabras. Pasar a formar parte de estas 
comunidades significaba entrar a formar parte de la familia de Dios en la que regían 
valores totalmente diferentes a los que tradicionalmente separaban a los pueblos y los 
varios grupos sociales en categorías de los incluidos y los excluidos.    
Se puede reconocer la idea que la iglesia de Cristo surgió y se desarrolló en la 
diversidad. Sin embargo, lo importante de esta declaración no es confirmar lo que todos 
sabemos. Lo más importante es confirmar la verdad bíblica que todos, no importa lo 
diverso que seamos, somos uno en Cristo. Por otro lado pienso que es justo aclarar que la 
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diversidad en la iglesia del Nuevo Testamento produjo fricción y división no solo entre 
los creyentes, también entre sus líderes. Se sobran los pasajes bíblicos que presentan a 
una iglesia en busca de una identidad propia separada de los viejos rudimentos del 
judaísmo. Pablo en varias ocasiones se vio forzado a confrontar no solo ideas 
divisionistas sino al propio apóstol Pedro que se juntaba hipócritamente a comer con los 
judíos, desechando así a los gentiles (Gá. 2: 11-21). También se vio en la necesidad de 
aconsejar a Timoteo que era discriminado por su edad urgiéndole que no permitiera que 
tomasen en poco su juventud (1 Ti. 4: 12).  
Y surge la pregunta: ¿Será que la iglesia de hoy es muy diferente a la iglesia de 
los apóstoles? La respuesta no es difícil de articular. Realmente no somos diferentes. La 
iglesia de hoy es muy diversa y en muchos casos nos da trabajo lidiar con nuestras 
diferencias. Sin embargo, al igual que la iglesia primitiva estamos llamados a despojarnos 
de las ideas exclusivas y revestirnos de una imagen que se va renovando al conocimiento 
pleno del que nos creó, pues Cristo es el todo en todos.            
 
Unidad, fundamento del pueblo de Dios 
La unidad de la iglesia como fundamento de la fe cristiana gravita alrededor de 
una experiencia, sin duda alguna, en la experiencia de salvación. La muerte y 
resurrección de Jesús es el acto culminante que une a todos los cristianos alrededor del 
mundo y a través de las épocas sin importar la diversidad de culturas, razas, idiomas, 
estructuras sociales o costumbres. De la misma forma,  al echar una mirada retrospectiva 
al antiguo Israel podemos declarar que la experiencia del éxodo fue el punto determinante 




Aunque  el pueblo de Israel desde sus comienzos se describe como ‘las doce tribus’  
que son descendientes de los hijos de Jacob (Gn. 35: 22-28), este origen único parece 
responder a una idea idealizada de la historia y a una intención teológica. Realmente 
debemos reconocer que la unidad monolítica del pueblo de Israel no está 
fundamentada en su origen patriarcal; más bien, sus verdaderos orígenes parecen ser 
mucho más complejos. (p. 133) 
 
Si estudiásemos a conciencia las distintas tradiciones que componen la historia 
patriarcal notaremos que las 12 tribus vienen de distintas familias y que dentro de ellas se 
integraron individuos que originalmente pertenecían a otros pueblos. Por ejemplo, Judá 
se casó con mujeres cananeas (Gn. 38: 1); las tribus de Dan, Neftalí, Gad y Aser, 
descendientes de las esclavas Bilhá y Zilpa (Gn. 35: 25), estaban formadas por individuos 
que no pertenecían originalmente a los parientes directos de Abraham. Además, al salir 
de Egipto la Biblia dice que con los israelitas iba “una multitud heterogénea” (Ex. 12: 
38), “una turba de advenedizos” (Nm. 11: 4), y en los relatos intervienen frecuentemente 
personas que no son israelitas: egipcios (Lev 24: 10), madianitas (Nm. 10: 29-32), y 
otros. Recordemos que una vez llegados a la tierra de Canaán se integró el pueblo de los 
gabaonitas (Jos. 9) y en la asamblea de Siquem (Jos. 23, 24) Josué recuerda la alianza con 
algunas tribus que se encontraban en la tierra de Canaán.  En otras palabras “el pueblo de 
Israel” más allá de referirse a una unidad dada por vínculos de sangre, se refiere más bien 
a una alianza, un pacto, que había reunido a distintos pueblos para formar un pueblo bajo 
un único Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este pacto con Jehová los llevó a 
constituirse en una misma familia, hasta el punto que las tradiciones propias de cada uno 
pasaron a ser comunes a todos. De manera que la expresión “pueblo de Israel” expresa un 
ideal de grandeza en la unidad, pero en la respetada diversidad de origen de los miembros 
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de esa coalición. La unificación se realizó a partir de una experiencia de salvación, la 
salida de Egipto. 
Israel se identificó a si mismo reflexionando y recordando la historia de sus 
orígenes. Esta identidad de “pueblo de Dios” se dio primeramente en la experiencia 
siempre renovada de la presencia de Dios con ellos, fruto de una celebración comunitaria 
en ocasión de la pascua, fiesta que recordaba el fin de la esclavitud de Egipto, y otras 
celebraciones. Como segundo elemento, hay que mencionar que la fidelidad a la Ley 
constituye también la unidad de Israel como pueblo. A pesar de tantos desvaríos, a pesar 
de tanta desobediencia y rebeldía contra Dios y sus mandamientos, tenemos que 
reconocer que la Torah siempre fue y es indefectiblemente el centro de la unidad e 
identidad del pueblo de Dios a pesar de su diversidad (Is. 56). La adoración a un solo 
Dios, el sábado y las leyes de alto contenido moral hicieron del pueblo de Israel una 
nación separada, diferente a todas las demás.  
Al entrar en el Nuevo Testamento, junto al desafío de la unidad en la diversidad 
dentro de la comunidad cristiana se destaca con mayor amplitud el tema del 
universalismo. El mensaje de Jesús va dando signos de que el designio de Dios se refiere 
a todas las naciones y no sólo al pueblo de Israel. En los primeros momentos de la 
formación de la comunidad cristiana se manifestaron dudas acerca de la validez de los 
primitivos signos de pertenencia al Pueblo de Dios. Algunos consideraban que se debía 
mantener la circuncisión y otros elementos como días de fiestas y costumbres de índole 
social. Pero estas dudas fueron desapareciendo gradualmente, y el autor del libro de los 
Hechos describe una comunidad ideal que se distingue por otros elementos: “Todos se 
reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y participar en la vida 
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común, en la fracción del pan y en las oraciones” (Hech 2: 42). Estos cuatro rasgos 
parecen ser el signo distintivo de los primeros cristianos: la referencia a la enseñanza de 
los Apóstoles; la participación en los bienes; la Cena y la oración en común. La 
enseñanza de los Apóstoles se resume en la expresión: “daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús” (Hech 4: 33). Se considera fundamental la pertenencia a 
una comunidad, la ekklesía, en la que tienen todo en común como hermanos: “La 
multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus 
bienes como propios, sino que todo era común entre ellos” (Hech 5: 32). Se observa que 
el autor del libro, en este último texto, designa a los cristianos con el título de 
“creyentes”. Con esto da a entender que el fundamento de esta vida en común está en la 
fe que los une en su común devoción a Cristo. Esta comunión de bienes se expresa de una 
manera especial cuando se reúnen para “partir el pan”, entendiendo por esto la cena en 
común, dentro de la cual tenía su lugar especial la memoria de la “cena del Señor”. Es el 
momento en que se renueva la alianza y se hace presente el Cristo resucitado. No se 
entiende una comunidad cristiana que no se manifieste como tal en el momento de la 
celebración de la cena del Señor. En último lugar, entre los signos distintivos de los 
discípulos, están las “oraciones”. También aquí aparece el aspecto comunitario. 
Siguiendo la enseñanza de Jesús, los discípulos se reúnen para orar. De la enseñanza de 
Jesús se desprende que los cristianos deben realizar sus oraciones en común: “si dos de 
ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el Cielo se lo 
concederá” (Mt. 18: 19). Al designar a Dios como “Padre” en un contexto en el que se 
está hablando de la oración, se alude indirectamente a la oración de los cristianos: “Padre 
nuestro”. Esto último implica la fe en la paternidad de Dios alcanzada por mediación de 
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su Hijo Jesucristo: “todos ustedes son hijos de Dios por la fe, en Cristo Jesús” (Gal 3: 
26). 
Cuando miramos la Sagrada Escritura vemos claramente que la diversidad es un 
componente irrefutable de la comunidad cristiana. Lo fue indefectiblemente en el antiguo 
Israel. Esto se puede apreciar en la cantidad de grupos que existían dentro del judaísmo 
en la época del comienzo del Nuevo Testamento. A pesar de las tensiones existentes, 
todos se consideraban cristianos y se aceptaban unos a otros como miembros de un 
pueblo que había tenido una misma experiencia de salvación y trataban de vivir la 
fidelidad a la voluntad divina expresada en las enseñanzas del Jesús. La tolerancia en la 
diversidad se convirtió en el fundamento de la fe cristiana y de las apelaciones constantes 
de los apóstoles. 
 
Tolerancia, fundamento de todo entendimiento 
Que seamos todos hermanos no significa, como dijimos anteriormente, que 
seamos idénticos, y por lo tanto nuestros aportes nos complementan recíprocamente. A 
veces perdemos de vista que todos tienen algo que aportar a la comunidad y que aún 
aquellos que en términos humanos y profesionales puedan parecer “menos” como los 
pobres, los niños, los menos involucrados, todos tienen algo específico que aportar al 
concierto de la comunidad. Sin embargo, la idea de complementariedad plantea un 
desafío especial en el plano de la inevitable convivencia de putos de vista y de ideas 
diversas dentro de la comunidad. Se corre el riesgo de considerar las diferencias como 
“amenazas” más que como oportunidades de enriquecimiento. A menudo se intenta 
mostrar que quien no piensa lo mismo que yo está “desviándose” o excluyéndose de la 
comunión; lo difícil es reconocer que el “esplendor de la Verdad” de Dios es algo que 
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solo podemos alcanzar en comunión de amor con los hermanos (Jn. 17: 21-26). La 
aceptación y tolerancia de las diferencias como algo enriquecedor de la comunidad es un 
ejercicio necesario y difícil. A menudo resulta mucho más sencillo acoger, comprender y 
tolerar a grupos religiosos alejados de nuestras convicciones (diálogos ecuménicos, con 
personas ateas, etc.) que a los propios adolecentes o hermanos que manifiestan opiniones 
diferentes. 
Para que la unidad mencionada por Jesús y los apóstoles puedan llegar a ser una 
realidad, debemos cultivar toda una cultura de tolerancia y comprensión ante las 
diferencias. El apóstol Pablo lo pone de esta forma con palabras claras y concisas: “Yo 
pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados,  con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los 
unos a los otros en amor” (Ef. 4: 1, 2). Y agrega que debemos vestirnos como escogidos 
de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia; tolerándonos los unos a los otros, y perdonándonos unos a 
otros, si alguno tuviere queja contra otro (Col. 3: 12, 13). Por supuesto, el fundamento de 
todo entendimiento es la tolerancia. Las apelaciones de Pablo tenían un fundamento 
común. La diversidad en la iglesia cristiana estaba produciendo mucha fricción. Solo el 
ejercicio de la tolerancia podía mantenerlos unidos como un solo cuerpo. 
Entrar en la comunidad cristina significaba formar parte de una esfera social en 
que las estructuras tradicionales judías con sus definiciones quedaban descartadas. En ese 
nuevo Reino de Dios en el que vivía la iglesia, los patrones de convivencia y las 
relaciones interpersonales fueron transformados en nuevas expresiones de valorización 
como iguales, de aceptación mutua, de tolerancia sin precedencia inauditas en el contexto 
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de la exclusiva religión de los judíos. Además de comprender la nueva realidad social  
que se vivía en estas comunidades esparcidas por todo el Imperio Romano mediante la 
imagen del reinado de Dios, también solían describir esta nueva realidad con las 
imágenes de una “nueva humanidad” y una “nueva creación” (Ef. 2: 14,15; 2 Cor. 5: 17). 
Todas estas imágenes comunicaban una nueva realidad social radicalmente opuesta a la 
cultura en medio de una sociedad plagada de desigualdades, exclusión, prejuicios, 
dominación de los débiles por los poderosos, egoísmo humano y opresión. 
El cristianismo encontró en su figura central el fundamento de una hermandad 
basada en el amor, la tolerancia y el perdón. La sorprendente realidad de la infinita gracia 
de Dios que Jesús les había comunicado a través de su predilección por los marginados y 
los excluidos, los extranjeros, los pecadores, los publicanos, los pobres, las mujeres, los 
pequeños y los oprimidos, ahora la podemos encontrar en el mensaje de cada apóstol 
preocupado por la unidad de judíos y gentiles, en una valorización igualitaria entre 
hombres y mujeres, esclavos y libres,  y en la paz y la comunión entre bárbaros, escitas y 
griegos. 
El tema de la tolerancia no debiera tomarse a la ligera especialmente, entre las 
iglesias hispanas en Norteamérica. Se comentará más al respecto en este trabajo. Es la 
opinión del autor que la unidad de las iglesias depende en una gran medida de la 
capacidad que desarrollemos los hispanos de tolerar las fricciones multiculturales y 
generacionales. Cuando los norteamericanos miran el grupo hispano diseminado a través 
de toda la División Norteamericana, muchos de ellos piensan erróneamente en un grupo 
monolítico. Sin embargo, este concepto está lejos de la realidad, y varios estudios 
recientes subrayan que el término “hispano” incluye múltiples culturas con diferencias 
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tan significativas entre sus grupos constituyentes que resultaría contraproducente 
ignorarlas (Benuto, 2013, p. 196).  
Aunque nos une un mismo idioma, nuestras iglesias están compuestas por una 
gama muy amplia de culturas y subculturas adventistas. Nuestros hijos sufren la pérdida 
del idioma materno y se les hace difícil comunicarse en nuestras congregaciones. Gozan 
de pocos privilegios dentro del grupo gobernante en la iglesia y se sienten desatendidos e 
incomprendidos. Las soluciones a estos dilemas no son fáciles. Una cosa si está clara, sin 
tolerancia no hay unidad, y sin unidad no hay iglesia. Y para que haya iglesia tiene que 
existir adoración congregacional y esta depende exclusivamente del amor fraternal entre 
los miembros de la iglesia. 
 
Amor, fundamento de la adoración a Dios 
Se ha dicho acertadamente que la adoración es la razón de ser de la iglesia 
cristiana. Conner (1998) escribió: 
El primer negocio, pues de la iglesia no es la evangelización, ni las misiones, ni la 
benevolencia, es la adoración. La adoración a Dios en Cristo, debería estar en el 
corazón de todo lo que la iglesia hace. Es el resorte principal de toda la actividad de la 
iglesia. (p. 300) 
 
Esto concuerda con la revelación bíblica cuando dice que la razón de la existencia 
del creyente es  “para la alabanza de Su gloria” (Ef. 1: 6). La iglesia es llamada a rendir 
un culto de adoración a Dios, que tiene como propósito nuestro crecimiento espiritual, 
tanto personal como corporativo.  El apóstol Pablo lo expresa con las siguientes palabras: 
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional” (Ro. 
12: 1). El culto nos ayuda a crecer de manera personal porque la relación primaria con 
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Dios es a nivel individual y corporativo porque la experiencia de adoración involucra no 
solo aspectos individuales, sino sociales, pues como explicamos antes, la iglesia no se 
compone de personas aisladas sino de una hermandad unida por el espíritu y la verdad 
que profesan. 
Esta unidad en el espíritu y en la verdad tiene como único fundamento el amor. 
Toda adoración a Dios debe surgir de un corazón lleno de amor por Él y por los que se 
reúnen para adorar. La palabra es clara cuando dice que “el que no ama no conoce a Dios 
porque Dios es amor” (1 Jn. 4: 8). Más allá se entiende que el amor a Dios se manifiesta 
en el amor hacia los semejantes. El mismo apóstol Juan lo explica cuando expresa que 
“Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, 
y su amor se ha perfeccionado en nosotros” (1 Jn. 4: 12). “Si alguno dice que: Yo amo a 
Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha 
visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?” (1 Jn. 4: 20). En otras palabras, 
cuando la iglesia de reúne para adorar tiene que hacerlo en la base del amor fraternal. La 
verdadera adoración nace de un corazón lleno de amor. Sería imposible venir ante la 
presencia del Señor teniendo reservas contra algún hermano en el corazón. El paso hacia 
la verdadera adoración como iglesia se hace posible al alcanzar relaciones que describan 
el Mandamiento Nuevo: “Ámense los unos a los otros” (Jn. 15: 12). 
Una experiencia de adoración seriamente vivida requiere que volvamos a insistir 
en el mandato de Jesús. Este vínculo de amor recíproco es el que nos hace merecedores 
de la presencia de Jesús en nuestra adoración como iglesia. En la historia de la iglesia 
primitiva hubo momentos en donde la presencia de Jesús a través del Santo Espíritu tomó 
una centralidad tan fuerte que llegó a ser el distintivo de la iglesia naciente. La presencia 
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de Jesús “en medio” de la comunidad que se amaba recíprocamente era una presencia 
muy claramente vívida, presente y real descrita en ese “calor del corazón” (Lc. 24: 32); 
“fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas” (Hch. 2: 4); “el lugar donde 
estaban tembló (Hch. 4: 31). Estamos llamados a ejercitarnos en reconocer la presencia 
de Jesús en medio nuestro y poder reconocer cuando estamos conviviendo en amor 
reciproco y cuando lo hemos perdido dejándonos llevar por las diferencias. La verdadera 
adoración requiere de la presencia de Jesús y su presencia sólo ocurre en un ambiente de 
comunión real basada en el amor de los creyentes. 
 
La Adoración en la Biblia 
 
Cuando miramos lo que realmente está fraccionando nuestras congregaciones 
podemos coincidir que lo que nos une, termina siendo lo que nos divide. La iglesia se 
reúne semanalmente para adorar en comunidad. La adoración corporativa es un elemento 
esencial e imprescindible de la iglesia cristiana. Sin embargo, es precisamente este 
elemento tan importante el que produce los mayores disgustos. Basden (1999) sugiere 
que la adoración es demasiado a menudo “un tema espinoso, un asunto divisivo, una papa 
caliente que quema a cualquiera que la toca” (p. 10). El problema está en que cada 
subgrupo interpreta la adoración de una forma diferente y ejerce poca tolerancia ante las 
características que atentan contra los elementos de su preferencia y como resultado la 
liturgia va quedando fuera de contexto. La alabanza, elemento inseparable de la 
adoración ha pasado a ser el gran problema. Nuestras congregaciones se fragmentan ante 
la incapacidad de reconciliar el asunto de la música. Los de primera generación se 
esfuerzan por congelar el estilo de alabanza a lo que ellos interpretan como música sacra, 
mientras que los más jóvenes buscan con ansias expresarse en un contexto más 
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contemporáneo, a veces excluyendo también a la otra generación.  Osborne (1989) 
expresa las realidades que conciernen las iglesias de hoy con relación a las prioridades y 
la metodología en el tema de la adoración: 
La mayoría de los conflictos no son con referencia a temas teológicos o sobre los 
objetivos del ministerio; estos tienen que ver con prioridades y metodología. Cuando 
dos miembros discuten en la manera de gastar el dinero (ya sea ahorrar para construir 
un nuevo edificio o usarlo para emplear a otro obrero bíblico), ellos están discutiendo 
sobre prioridades. Cuando dos miembros debaten entre cuales son los instrumentos 
apropiados (el piano y el órgano o las guitarras e instrumentos de percusión) están 
debatiendo sobre métodos. Ambos quieren adorar al Señor, el único problema es que 
difieren en la mejor manera de hacerlo. (p. 19)  
 
De manera que es importantísimo definir la verdadera adoración y tratar de 
encontrar principios bíblicos que ayuden a definir los valores correctos de expresión y 
alabanza. Los próximos subtítulos analizan el tema exclusivamente a través de la Palabra, 
con la intención de mantenernos alejados de ideas preconcebidas y discusiones 
infructíferas. 
 
Creados para adorar  
La adoración se halla en el núcleo mismo de aquello para lo cual fuimos creados. 
Dios nos diseñó para que fuéramos adoradores. Él no quiere que nos limitemos a apartar 
momentos de adoración como parte de su vida. Lo que quiere es que nuestra vida entera 
se convierta en una experiencia continua de adoración. La adoración no consiste en un 
culto en la iglesia, ni en cantar himnos. No la dirigen los cantores ni los instrumentos. 
Nunca se podrá convertir en una parte de la semana, o una hora del culto del sábado, en 
las cuales hacemos una pausa en el correr de la vida para darle a Dios un tiempo.  
La adoración es el enfoque central de nuestra vida en cada momento, en cada 
palabra, en cada acción. Es pasar “del ritual cúltico a la vida diaria”, de simples actos de 
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adoración a “un compromiso de la persona en su totalidad” (Peterson, 1992, p. 167). Es la 
orientación de nuestra vida, lo que hace volver nuestro rostro de las empresas y 
preocupaciones mundanas hacia Dios. La adoración es una vida totalmente consumida 
por un apasionado amor a Dios. Es una vida que se concentra únicamente en vivir cerca y 
acorde con la voluntad divina. 
Naturalmente, si fuimos creados para adorar podemos reconocer que los ataques 
de Satanás serán dirigidos a convertirnos en falsos adoradores. Necesitamos entender que 
tipo de adoradores somos.  Pablo divide la humanidad en tres grupos: naturales, carnales 
y espirituales:  
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para 
él son locura...En cambio el espiritual juzga todas las cosas...De manera que yo, 
hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños 
en Cristo. (1 Co 2:14-15; 3:1)  
 
Aunque los corintios eran cristianos, no eran plenamente espirituales; no vivían en 
una obediencia total al Espíritu. Tampoco eran hombres naturales; gente que no conocía a 
Cristo. Eran cristianos carnales, que aún vivían en envidias y divisiones como los que no 
son salvos. El hombre natural ha estado separado de Dios como consecuencia del pecado 
de Adán. No puede adorarlo, porque no tiene relación alguna con Él. Adora, pero no a 
Dios. Hay quienes adoran su trabajo, las personalidades del deporte, el dinero, los 
espectáculos, los artistas  o alguna otra cosa. Para el hombre natural, Dios es “el que está 
allá arriba”, pero carece de una relación personal con Él. 
El hombre carnal ha sido redimido de la muerte eterna por medio de la fe en la 
sangre de Jesús. El Espíritu Santo ha venido a vivir en él, pero su carne, cuerpo y alma 
(mente, voluntad o emociones) lo gobiernan. No puede experimentar una adoración 
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genuina, porque se halla atrapado en las cosas de este mundo. Su relación con Dios sólo 
es una parte más de su vida. Esta está compuesta por diferentes fragmentos o porciones: 
el trabajo, el matrimonio, la familia, la diversión, los pasatiempos, el descanso y 
agregamos la iglesia y el momento de adoración congregacional. Para el hombre carnal, 
la adoración es algo que él hace; no algo que es. La adoración es una pequeña tajada de 
su vida. Tiene un lugar en la vida, pero no es la vida. Por eso, el hombre carnal adora en 
los cultos y en la iglesia, pero nunca adora en casa con su familia, o en el trabajo mientras 
labora para ganarse el sustento. O sea, el hombre carnal considera la adoración como un 
deber necesario, cumplido por lo general en una o dos horas los días de culto. Pregúntele 
al hombre carnal: “¿Adoró esta semana?” Su respuesta seguramente es: “claro que sí, fui 
a la iglesia el sábado por la mañana”. 
Cuando preguntamos al hombre espiritual: “¿Ha adorado esta semana?” La 
respuesta va a ser muy distinta a la del hombre carnal. El hombre espiritual le va a decir: 
“Mi semana ha sido una adoración. He cometido errores, pero he adorado a Dios con 
todo mi corazón”.  El hombre espiritual es el que se somete por completo al Espíritu 
Santo. Es un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Puede adorar sin cesar, porque ha 
sometido su vida entera al Espíritu Santo para que le guíe. Vive una relación de hijo con 
el Padre en todo cuanto hace y dice. “Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!” (Ga. 4:6). Su anhelo de 
adorar a Dios es tan intenso el lunes por la mañana, como cualquier  otro día. Adora a 
Dios con tanta pasión en el trabajo y en su casa, como en un culto de la iglesia. En lugar 




Música y adoración en la Biblia 
Segler y Bradley (2006) sugieren que aunque la música no es sinónimo exclusivo 
de adoración ni es inseparable de ésta puesto que puede haber adoración sin música, ésta 
es parte esencial de la adoración congregacional, pues a través de la música alabamos, 
confesamos nuestros pecados, aceptamos el perdón, recibimos la Palabra, respondemos 
con nuestras ofrendas, y salimos de la iglesia inspirados para reflejar a Cristo ante el 
mundo (p. 110). Es casi imposible concebir nuestros cultos sin música. Tristemente 
tenemos que reconocer que esta se ha convertido en el gran problema de nuestras 
congregaciones produciendo gran tensión cultural y generacional. Me atrevería a decir 
que son los músicos los que tienen la capacidad primaria de fomentar disgustos y 
divisiones dentro de la iglesia. La iglesia adventista vive momentos cruciales en cuanto a 
este tema, especialmente en Norteamérica. El mundo post-moderno ha traído lo que se 
conoce como la revolución del Worship. Nuestros jóvenes han contextualizado muy bien 
con los nuevos estilos y sonidos. Mientras que la primera generación encuentra que todo 
este movimiento es irreverente y profano. 
La música tiene un efecto poderoso en la experiencia humana. Los que estudian el 
fenómeno religioso han reconocido desde hace mucho que la música trasciende nuestro 
entendimiento y apela a nuestra naturaleza intuitiva: el poder de la música abarca 
aspectos de la totalidad de la vida humana (Pineda, 2011) Entonces, no es de 
sorprenderse que la música juegue un papel importante en la adoración de las 
comunidades bíblicas, como una forma de abordar el misterio de Dios y expresar el gozo 
de su presencia. Miremos el rol de la música en la adoración de Israel y de la iglesia 
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primitiva para así establecer un fundamento bíblico para la música en la adoración 
cristiana de hoy en día. 
Los profetas israelitas eran músicos. Durante el éxodo, Miriam la profetisa, tomó 
su tamborín, dirigió a las mujeres en cantos y danzas, y celebró el triunfo del Señor sobre 
los egipcios (Ex. 15: 20-21). Saúl se encontró con un grupo de profetas del santuario 
quienes profetizaron acompañados de instrumentos (1 S. 10: 5). Isaías compuso varios 
cantos, entre ellos uno que celebra la liberación del Señor para aquellos que confían en él 
(Is. 26: 1-6). El pueblo se refería a Ezequiel como “uno que tiene voz hermosa” (Ez. 33: 
32). David, músico y guerrero, estableció el lugar de la música en la adoración del Señor. 
Incluso antes de que los sacrificios se realizaran en Jerusalén, David instruyó a los 
músicos levitas a que celebraran el viaje del arca a Sion (1 Cr. 15: 16-24), y escogió a 
Asaf como músico principal a cargo del agradecimiento y alabanza continua (1 Cr. 16: 1-
7). La descripción de esta actividad (1 Cr. 25: 1-7) sugiere que estos músicos dirigieron el 
flujo espontáneo e irresistible de la adoración, especialmente en momentos 
trascendentales como la dedicación del templo de Salomón (2 Cr. 5:11-14). Este podría 
ser el “cántico nuevo” al que los salmos se refieren (Sal. 33: 3; 40: 3; 96: 1; 144: 9; 
149:1). Muchos salmos se originaron en esta adoración davídica que se centraba 
alrededor del arca del pacto ya que aún no existía el templo. 
En el templo, la música funcionaba como un “sacrificio de alabanza”, una ofrenda 
de cantos que acompañaba la ofrenda de sacrificio. Bajo la supervisión judía, la música se 
empezó a regular y a coordinar. Los títulos de cincuenta y cinco salmos se refieren al 
músico principal, con instrucciones para tocar varios instrumentos o utilizar ciertas notas. 
Este uso de salmos se mantuvo como una característica de la adoración israelita y judía. 
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Después del exilio, Esdras reclutó a más de doscientos levitas para servir en el santuario 
(Esd. 8: 18-20). En su estudio C. Sachs (2008) observó, 
Fuentes judías del primer siglo indican que el coro del templo de Herodes tenía al 
menos doce voces masculinas adultas, y no había límite en el cupo de cantores. Los 
cantores servían entre las edades de los treinta y cincuenta años, después de haber 
recibido un periodo de entrenamiento de cinco años. (p. 86)  
 
Las fuentes también describen los instrumentos que se utilizan en ese tiempo. 
Después del exilio babilónico, la mayoría de los judíos vivieron en la diáspora y no 
podían participar de la adoración en el templo. Por eso la sinagoga surgió como un lugar 
para orar y estudiar las Escrituras. Los Salmos se continuaron cantando, así como otras 
porciones de las Escrituras y oraciones; dicha música judía influyó sobre la adoración de 
la iglesia primitiva. 
La música de adoración israelita eran tanto vocal como instrumental; la orquesta 
del santuario contribuía a la celebración del pacto de Israel con el Señor. Sus 
instrumentos formaban parte de las mismas clases generales que todos nosotros 
conocemos: percusión, vientos (flautas) y cuerdas. Se usaron cuernos, trompetas, 
címbalos, harpas y liras cuando se trajo el arca del Monte Sion, y su uso continuo se 
refleja en su mención en los Salmos. No se interpretaban solos en el santuario sino que 
todos los instrumentos sonaban simultáneamente para llamar a la congregación a adorar 
(Sal. 98: 6). Las cuerdas y las flautas, si se usaban, probablemente interpretaban las 
modalidades (los elementos de tono) del salmo que se cantaba, con patrones distintivos 
de arreglos. Los cuernos, las trompetas y los címbalos se agregaban al gozo festivo al 
crear un sonido más fuerte. El selah de los salmos podría ser un interludio instrumental, o 
una nota que se elevaba y que interpretaban los cantores e instrumentistas. 
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¿Cómo sonaba la música de adoración que interpretaban los israelitas? Si bien 
hoy en día no podemos saber con certeza cómo sonaba, investigaciones recientes han 
confirmado la similitud entre la música hebrea y las formas antiguas de los cantos 
cristianos.  
De acuerdo con un estudio sobre la música en el mundo antiguo (Sachs, 2008, p. 
92), la música bíblica incorporaba varios rasgos característicos: (a) Sonidos monofónicos: 
el uso de una línea melódica sin armonía; aunque los arreglos y el acompañamiento 
instrumental podría crear una forma primitiva de armonía; (b) modalidad: se refiere al 
uso de varias secuencias de notas musicales dentro de cierta escala, cada una de ellas 
tiene su propia función; (c) arreglos: el uso de elevaciones ajustadas a la destreza del 
intérprete; (d) ritmo: La música semita no usa el tiempo regular de la música occidental 
moderna sino un patrón más complejo de estructura de su tiempo; (e) escalas: La música 
semita sigue una melodía generalmente diatónica, pero a veces usa intervalos de cuatro 
tonos así como tonos enteros o medios tonos; (f) improvisación: la práctica de componer 
música mientras se interpreta usando las destrezas adquiridas a través de un largo periodo 
de entrenamiento; (7) antífona: En la música antifonal, un grupo de intérpretes le 
responde a otro, uno pregunta y el otro responde. Encontramos varios ejemplos bíblicos 
de este tipo en los Salmos (Sal. 24 y 118) y en la declaración de “Santo, Santo, Santo” del 
serafín de Isaías (Is. 6: 3), una visión que sin duda influenció los cantos de los coros 
sacerdotales. Este último rasgo sugiere que la congregación, así como los músicos 
entrenados, quizá estaban involucrados en las respuestas musicales del culto. 
La adoración del emergente movimiento cristiano no produjo nuevas formas de 
música, tenía las mismas características descritas anteriormente, muchas de las cuales 
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todavía encontramos en la música de las liturgias históricas. Claramente, la vida de 
adoración de la iglesia primitiva incluía salmos y otras formas de cantos. El Nuevo 
Testamento menciona la música de adoración en varios pasajes. La historia del evangelio 
comienza con un himno de alabanza en los labios de huestes celestiales, “Gloria a Dios 
en las alturas” (Lc. 2: 14). Cuando Jesús leyó a Isaías en la sinagoga de Nazaret (Lc. 4: 
16-20), probablemente lo recitó según la costumbre de ese tiempo. Los Evangelios 
registran que Jesús y sus discípulos cantaron un himno después de la última cena (Mt.  
26: 30; Mr. 14: 26), probablemente el “Gran Hallel” (Sal. 113-118) de la tradición de la 
Pascua. Lucas registra que Pablo y Silas cantaban himnos en la prisión en Filipo cuando 
de repente empezó un terremoto (Hch. 16: 25). Pablo exhorta a los cristianos de Éfeso y 
Colosas a dar gracias a Dios con “salmos e himnos y cánticos espirituales” (Ef. 5: 19; 
Col. 3: 16). Al describir la congregación de la iglesia de Corinto, Pablo recalca que “cada 
cual aporte un salmo” (1 Co. 14: 26) el cual debe armonizar con las contribuciones que 
los demás adoradores han expresado en el culto. Quizá estos “salmos” eran los salmos 
bíblicos, mientras que los “himnos” eran música cristiana en honor a Cristo y los “cantos 
espirituales” expresiones de adoración más espontáneas. 
Lucas cita varios himnos en los primeros capítulos de su Evangelio. Además de 
“Gloria en las alturas”, mencionado anteriormente, Lucas incluye el “Magníficat o Canto 
de María (Lc. 1: 46-55), el “Benedictus o Canto de Zacarías” (Lc. 1: 67-79) y el “Nunc 
Dimittis o Canto de Simeón” (Lc. 2: 29-32). Aunque estas figuras pronunciaron estas 
palabras en el nacimiento de Jesús, estos himnos se empezaron a usar en la adoración 
cristiana en un periodo temprano. Pablo cita lo que probablemente es otro canto, 
“Despierta, tú que duermes” en Efesios 5: 14. Algunos eruditos han sugerido que otros 
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pasajes en las epístolas paulinas son la base para algunos himnos cristianos primitivos en 
honor a Cristo, como por ejemplo Filipenses 2: 6-11, Colosenses 1: 15-20 y 1 Timoteo 3: 
16. Dichos himnos quizá se compusieron para reforzar la enseñanza cristiana acerca de la 
naturaleza del Mesías. El himno “Hosanna” que las multitudes entonaron en la entrada 
triunfal de Jerusalén (Mr. 11: 9; basado en Sal. 118: 29) se convirtió en parte de la 
celebración del culto en la historia cristiana. 
La expresión musical de la adoración cristiana alcanza su clímax nuevo-
testamentario en los himnos del Apocalipsis de Juan. En la visión de Juan, alabanzas ante 
el trono de Dios acompañan el desenvolvimiento dramático de los eventos en la tierra. 
Estos himnos glorifican al Creador (Ap. 4: 11), proclaman el valor del Cordero (Ap. 5: 9, 
10; 5: 12), exaltan tanto al Padre como al Hijo (Ap. 5: 13; 7: 10; 7: 12), celebran el 
triunfo de Dios sobre los enemigos de su pueblo (Ap. 11: 6; 11: 17-18; 12: 10-12; 19: 1-
3; 19: 6-8), y proclaman su justicia (Ap. 15: 3-4; 16: 5-7). Otros cantos adicionales 
celebran la derrota de la ciudad infiel, perseguidora de los santos (capítulo 18). Los 
cuatros seres vivientes que aparecen en la visión de Ezequiel inician esta exhibición de 
alabanza al cantar palabras derivadas de la visión de Isaías en el templo (Ap. 4: 8). Se 
expande e incluye a los ancianos del pueblo del pacto, las huestes celestiales, y con el 
tiempo a todas las criaturas. Es probable que estos himnos reflejen la práctica real de 
adoración de la iglesia que estaba cerca del final del primer siglo. Si así fuera, 
Apocalipsis ofrece una ventana no solo a los juicios de Dios en la tierra sino también al 
desarrollo de la liturgia y el uso de himnos cristianos.  
El Nuevo Testamento no suple suficientes detalles para reconstruir el contenido 
musical exacto del desarrollo de la adoración cristiana. La joven iglesia era una 
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comunidad perseguida, y no podía aplicar todos los recursos de la celebración bíblica a 
sus reuniones de adoración. No obstante, la evidencia muestra que la música jugó un 
papel vital en la adoración de la emergente comunidad cristiana. 
 
La adoración aceptada por Dios 
De una u otra forma, todos adoramos. Aún los incrédulos adoran, ya sea al dinero, 
a ídolos del deporte o la música. Fuimos creados para adorar. El hecho de que Dios haya 
creado a Adán y a Eva en el sexto día, justamente antes del sábado, tiene un profundo 
significado teológico y sociológico. La intención del Creador era que en la vida humana 
la adoración tuviera la prioridad por sobre cualquier otra actividad. Es esta prioridad la 
que demanda que los seguidores de Dios no sólo adoren, sino que lo hagan 
correctamente. El acto y la manera de adorar no pueden darse por sentado.  
 ¿Cuál es la manera apropiada de adoración? ¿Existe sólo una forma o un estilo 
correcto? ¿Han cambiado las formas de adorar con el tiempo? ¿Quién decide cuál es la 
manera correcta? Una vez que dejamos las opiniones y preferencias personales de lado, 
para hallar la respuesta debemos acudir a la Palabra de Dios. Las Escrituras nos presentan 
varios modelos de adoración. Uno de los más claros se encuentra en Isaías 6:1-8, donde 
el profeta relata la visión de una escena de adoración celestial. Este pasaje nos presenta 
un programa, inclusive una orden de adoración.  
 El capítulo comienza con la visión de Dios en su trono celestial y en su entorno 
reinan la belleza, el poder, la majestad y la reverencia. Aquí se nos enseña el porqué de 
nuestra adoración: es la respuesta a la presencia divina y a su llamado a adorar. Los 
salmos, los textos de alabanza y adoración tradicionales de Israel,  nos muestran el cómo 
de la adoración: con gozo y reverencia. Esta idea se repite una y otra vez con frases tales 
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como “Venid, aclamemos alegremente a Jehová.... Venid, adoremos y postrémonos” 
(Salmo 95:1, 6). Aunque muchos tienden a ver la reverencia y el gozo como mutuamente 
excluyentes, Dios requiere que ambos elementos estén de la mano (Brickner, 2006, p. 
32). No es fácil encontrar el equilibrio entre el gozo y la reverencia en la adoración. En 
los servicios de culto a Dios, a menudo enfatizamos uno en desmedro del otro. Se nos 
hace difícil hallar la forma de combinar los dos. Nos cuesta ser reverentes y al mismo 
tiempo, alegres; pero eso es lo que Dios nos pide cuando le adoramos. 
Dios desea que nos entreguemos completamente. Dios no quiere que le 
dediquemos solamente una parte de nuestra vida. El pide todo nuestro corazón, alma, y 
mente, y requiere que le amemos con todas nuestras fuerzas. A Dios no le interesan los 
compromisos a medias, la obediencia parcial y las sobras de nuestro tiempo y dinero. 
Quiere nuestra devoción plena, no pedacitos de nuestra vida. Una mujer samaritana en 
cierta ocasión discutió con Jesús acerca del mejor tiempo, lugar y estilo de adoración (Jn. 
4). Jesús le contestó que esos aspectos eran irrelevantes. El lugar de adoración no es tan 
importante como la razón de nuestra adoración y cuánto de nuestro ser le ofrecemos a 
Dios cuando lo hacemos. En la conversación de Jesús con la  samaritana podemos notar 
que Dios está en busca de verdaderos adoradores y esto nos hace reconocer que 
indiscutiblemente muchos son los adoradores falsos. Y surgen irremediablemente las 
siguientes preguntas: ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? ¿Cuáles son las 
características de aquellos que adoran en espíritu y en verdad? ¿Cuál es la adoración 
aceptable por Dios?  La Biblia dice: “Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino 
inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a 
él le agrada, con temor reverente” (He. 12: 28). 
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La adoración que agrada a Dios tiene tres características.  Primero, a Dios le 
agrada la adoración que esté fundamentada en la verdad. Muchos aparentes adoradores 
suelen decir: “me gusta pensar en Dios como alguien que...” y plantean la idea de un Dios 
enmarcado en sus realidades y percepciones. Pero no podemos simplemente crear nuestra 
propia imagen de Dios, la que nos resulta cómoda y políticamente correcta. Eso es 
idolatría. La adoración debe basarse en la verdad de las Escrituras, no en nuestra opinión 
acerca de Dios, sino en lo que la Palabra ha revelado acerca de Dios. Jesús le dijo a la 
mujer samaritana: “Los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en 
verdad, porque así quiere el Padre que le adoren” (Jn. 4:23). “Adorar en verdad” significa 
adorar a Dios como la Biblia verdaderamente lo revela. 
Segundo, a Dios le agrada la adoración auténtica y práctica. Cuando Jesús dijo 
que debemos “adorar en espíritu” no se refería al Espíritu Santo sino a nuestro espíritu. 
Fuimos creados a imagen de Dios y, por lo tanto, somos criaturas espirituales y él nos 
diseñó de manera que pudiéramos comunicarnos con él. La adoración es la respuesta de 
nuestro espíritu al Espíritu de Dios. La adoración que agrada a Dios es profundamente 
emocional y doctrinal. Con nuestro corazón y nuestro razonamiento. Cuando Jesús dijo: 
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma” quería decir que la 
adoración debe ser auténtica y sentida, de corazón. No se trata sólo de decir las palabras 
correctas; debes creer en lo que dices. La alabanza que no brota del corazón no es 
alabanza.  No sirve de nada, es un insulto a Dios. Cuando adoramos, él mira más allá de 
nuestras palabras, observando la actitud de nuestro corazón. La Escritura afirma: “La 
gente se fija en las apariencias, pero yo, me fijo en el corazón” (1 S. 16:7). Muchas 
personas confunden las emociones conmovedoras producidas por la música con las 
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estimuladas por el Espíritu, pero no son iguales. La verdadera adoración ocurre cuando 
nuestro espíritu responde a Dios, no a una melodía. En realidad, algunas canciones 
sentimentales e introspectivas entorpecen la adoración porque en vez de acércanos a 
Dios,  realmente lo que logran es estimular nuestros sentimientos. Cuando adoramos, el 
factor de mayor distracción somos nosotros mismos: nuestros intereses y preocupaciones 
acerca de la impresión que damos.  
Los cristianos no se ponen de acuerdo con respecto a la manera más adecuada o 
auténtica de alabar a Dios. Realmente no se dan cuenta que los argumentos que presentan 
y defienden con tanta pasión reflejan sus distintas personalidades y trasfondos culturales. 
La Biblia menciona diversas formas de alabanza: la confesión, el canto, los clamores, el 
estar de pie, el arrodillarse, la danza, el hacer ruidos de gozo, el testimonio, la utilización 
de instrumentos musicales y el alzar las manos. El mejor estilo de adoración es el que 
más auténticamente representa nuestro amor a Dios, basado en el trasfondo y la 
personalidad que Dios nos dio. No es difícil descubrir que muchos cristianos, en lugar de 
tener una amistad vibrante con Dios, parecen estancarse en la costumbre de las 
tradiciones. La adoración se convierte en una rutina satisfactoria porque se usan  métodos 
devocionales o estilos de adoración que no se adaptan a la revelación bíblica. Si Dios con 
toda intención nos creó a todos diferentes, ¿por qué deberíamos esperar que la adoración 
sea monolítica en diferentes contextos? Una cosa es cierta: No darás gloria a Dios 
intentando ser alguien que él nunca se propuso que fueses. Dios quiere que seas tú 




Tercero, a Dios le agrada la adoración reflexiva. El mandamiento de Jesús de 
“amar a Dios con toda tu mente” se repite cuatro veces en el Nuevo Testamento. A Dios 
no le agrada que cantemos himnos, oremos con apatía y exclamemos con indiferencia, sin 
pensar en lo que hacemos. Si no pensamos en lo que hacemos cuando adoramos, la 
adoración no tiene significado. Al ofrecer a Dios nuestro “culto racional”, es nuestro 
privilegio “adorar con entendimiento” (Peterson, 1999, p. 166). Nuestra mente debe estar 
concentrada en lo que estamos haciendo. Dios prefiere que hablemos solamente una 
palabra con entendimiento en lugar de hablar muchas frases incoherentes que no tienen 
sentido (1 Co. 14).  
 
 
La verdadera adoración 
 
Muchos decimos que adoramos en espíritu y en verdad; sin embargo, nuestra 
adoración refleja más bien que lo hacemos enfocados en nosotros mismos y con la verdad 
que definimos a través de nuestros lentes culturales. A decir verdad, aparentemente los 
cristianos nunca nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos. En cambio, 
seguimos cumpliendo alegremente nuestras tradiciones religiosas, sin preguntarnos de 
dónde surgieron. La mayoría de los cristianos que dicen defender la integridad de la 
Palabra de Dios nunca han investigado para ver si las cosas que hacen servicio religioso 
tras servicio religioso cuentan con algún fundamento bíblico. Es una realidad que el 
pensamiento y la práctica de la iglesia contemporánea han sido influidos mucho más por 
sucesos históricos post-bíblicos que por los ejemplos del Nuevo Testamento. Como se ha 
dicho acertadamente, “la historia de la adoración de la iglesia, así como la historia de la 
iglesia misma, es una historia humana” (S. White, 2006, p. x). Sin embargo, la mayoría 
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de los cristianos no son conscientes de esta influencia. Tampoco son conscientes de que 
esto ha creado un cúmulo de nefastas tradiciones. ¿Dónde se encuentra el espíritu con la 
verdad? 
 
Donde el espíritu y la verdad se encuentran 
¿Cuál era el propósito de la reunión eclesial neo-testamentaria? En La Biblia se 
describen varios tipos diferentes de reuniones en las que los cristianos primitivos se 
congregaban: reuniones de oración, reuniones evangelísticas, reuniones ministeriales, 
reuniones apostólicas, concilios eclesiásticos, etc. Cuando digo “reunión eclesial”, me 
estoy refiriendo a la reunión especial de la asamblea local que se describe en la primera 
carta de Pablo a los Corintios, capítulos del 11 al 14. Antes de explorar el propósito de la 
reunión eclesial neo-testamentaria, examinemos primero para qué se reúnen hoy día la 
mayoría de los cristianos como “iglesia”. Básicamente, hay cuatro razones para ello: la 
adoración corporativa, hacer evangelismo, escuchar un sermón, o confraternizar. Por muy 
extraño que parezca, el Nuevo Testamento nunca visualiza estas razones como el 
propósito central de la reunión eclesial. 
Según el Nuevo Testamento, la adoración es algo que vivimos. Es la 
manifestación de nuestra gratitud, nuestro afecto, nuestra devoción, nuestra humildad y 
nuestra obediencia que Dios merece en cada momento (Mt.  2:11; Ro. 12:1; Fil. 3:3). Por 
lo tanto, cuando nos congregamos como pueblo de Dios, debemos venir en espíritu de 
adoración. El templo de la antigua Israel es la figura clave de este aspecto de la reunión 
eclesial. El rasgo sobresaliente del templo era la adoración. No obstante, en la mente de 
muchos cristianos modernos se limita la adoración a cantar coritos, himnos y cánticos de 
alabanza. Mientras que adorar a Dios mediante cánticos era una faceta muy importante de 
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la reunión eclesial primitiva (Ef. 5:19; Col. 3:16), en La Biblia nunca se lo presenta como 
su objetivo principal. Se ha sugerido incluso que si la música es vista como el punto focal 
de la adoración quizá lo que llamamos adoración está muy lejos del ideal de Dios 
(Lucarini, 2010).  
De la misma manera, en La Biblia nunca se iguala el propósito de la reunión 
eclesial con el evangelismo. Más bien, en el Nuevo Testamento se demuestra en forma 
clara que, por lo común, se ocupaban en el evangelismo fuera de las reuniones eclesiales. 
Generalmente la predicación del evangelio se llevaba a cabo en los lugares que los 
inconversos frecuentaban, por ejemplo, en las sinagogas de los judíos y en las plazas de 
mercado o plazas públicas. La congregación de la iglesia neo-testamentaria era 
principalmente una reunión de los creyentes. Además, la noción popular de que el motivo 
de la reunión semanal de la iglesia era escuchar un sermón, tiene poco fundamento 
bíblico. En tanto que el ministerio de La Palabra estaba ciertamente presente en la 
congregación de la iglesia primitiva, en 1 Corintios 14 se habla de aquellos que traen 
doctrinas, revelaciones y profecías. Escuchar ‘un sermón’ parece nunca fue su rasgo 
característico. A este respecto, la reunión neo-testamentaria era diferente del típico 
servicio de una iglesia contemporánea, en el cual, el púlpito es el rasgo central, donde 
todo conduce al sermón y está estructurado alrededor del mismo, y donde la 
congregación evalúa la reunión por la calidad del mensaje. La noción de una reunión 
eclesial de estilo púlpito-banca, enfocada en el sermón, no puede ser probada con el 
Nuevo Testamento. En aquéllas, uno o dos creyentes compartían con una audiencia 
interactiva, a fin de habilitarla para realizar obras de servicio; en éstas, cada miembro 
ejercía libremente su don, sin ocupar ninguno de ellos un estrado central. De modo que, 
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aun cuando el ministerio de La Palabra era un aspecto de la reunión eclesial, no era su 
propósito central. Además, en la reunión eclesial la enseñanza no la impartía la misma 
persona semana tras semana, como es la costumbre en la iglesia institucional de hoy. 
¿Cuál era entonces el propósito principal de las reuniones eclesiales del Nuevo 
Testamento? De acuerdo a las Escrituras, el propósito principal de la reunión eclesial era 
la “edificación y exhortación mutuas”. En 1 Corintios 14:26 se presenta esto en forma 
clara: 
“¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, 
tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para 
edificación”. En Hebreos 10:24, 25 se expresa esto en forma todavía más clara: “Y 
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando 
de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca”. (Véase también Ro. 14:19; 1 Ts. 5:11 y He. 3:13, 
14.)  
La reunión eclesial que se visualiza en el Nuevo Testamento fue diseñada para 
permitir que todo miembro de la asamblea participara en la edificación del Cuerpo como 
un todo (Ef. 4:16). La reciprocidad constituía el distintivo de la iglesia, “cada uno de 
vosotros” era su característica más sobresaliente. En tanto que se cantaban cánticos de 
alabanza y de adoración, los mismos no estaban confinados al liderazgo de un grupo de 
músicos “profesionales”. Al contrario, la reunión estaba abierta para permitir que “cada 
uno” ministrara por medio del canto. Según las palabras de Pablo, “cada uno de vosotros 
tiene un salmo” en la reunión local. Hasta los cánticos mismos estaban marcados por un 
elemento de reciprocidad, porque Pablo exhorta a los hermanos a estar “hablando entre 
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vosotros... enseñándoos y exhortándoos unos a otros... con salmos e himnos y cánticos 
espirituales” (Ef. 5:19; Col. 3:16).  
En un contexto tan abierto, es razonable suponer que los cristianos primitivos 
componían regularmente sus propios cánticos y los compartían con el resto de los santos 
durante la reunión. A cada creyente que tenía una palabra de parte de Dios, se le 
proporcionaba la libertad de suministrarla por medio de su propio don espiritual 
particular. Pablo abre la cortina de una reunión neo-testamentaria en 1 Corintios 14,  y 
vemos una reunión en la que cada miembro está activamente involucrado. Sinceridad y 
espontaneidad son las notas principales de esa reunión, y la edificación mutua es su meta 
fundamental. 
Como hemos explicado anteriormente, los requerimientos bíblicos relativos a la 
reunión eclesial de la iglesia primitiva, delineados en el Nuevo Testamento, descansan 
sólidamente en el liderazgo de Jesucristo como cabeza de la iglesia (Ef. 1:9-22; Col. 
1:16-18). Es decir, el Señor Jesucristo era el centro en la reunión eclesial neo-
testamentaria. Él establecía la agenda y dirigía los acontecimientos. Si bien su dirección 
era invisible, Cristo era claramente el Agente Conductor a través de la presencia del 
Espíritu Santo. En este respecto, el Señor Jesús tenía libertad para hablar por medio de 
quienquiera y en cualquier capacidad que creía adecuada. La práctica común de que unos 
pocos ministros profesionales asuman toda la actividad de la asamblea, en tanto que el 
resto de los santos permanecen pasivos, era totalmente extraña en la iglesia primitiva. La 
reunión neo-testamentaria estaba fundamentada en el principio de “grupo pequeño”, en el 
cual se estimula a cada miembro a que funcione, más bien que en el principio de 
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“púlpito-banca”, donde los miembros están divididos entre los pocos activos y los 
muchos pasivos. 
En nuestros días, semejantes reuniones son casi inconcebibles en el contexto de la 
mayor parte de las iglesias contemporáneas. La mayoría de los cristianos teme confiar en 
que el liderazgo del Espíritu Santo dirija y conforme sus servicios eclesiales. El hecho de 
que no pueden visualizar una reunión corporativa sin ponerse bajo la guía directa de un 
moderador humano, revela que desconocen las maneras de Dios. Mucha de la razón de 
esto tiene que ver con su propio desconocimiento del obrar del Espíritu Santo en sus 
asuntos personales. Expresado en forma simple, si no conocemos el control del Espíritu 
Santo en nuestra propia vida, ¿cómo podemos conocerlo cuando nos reunimos? La 
verdad es que muchos de nosotros, como Israel en tiempos antiguos, todavía clamamos 
por un rey que gobierne sobre nosotros y por un mediador visible que nos diga lo que 
Dios ha dicho (Ex. 20:19; 1 S. 8:19). Ciertamente la presencia de un moderador humano 
en la reunión eclesial es una apreciada tradición, a la que muchos cristianos están 
apegados con vehemencia.  
El liderazgo en la adoración en la iglesia primitiva era una responsabilidad 
compartida (Kimball, 2004). En ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos base 
para una reunión que sea dominada, dirigida y oficiada por una persona. Tampoco 
encontramos una reunión que esté enraizada en la centralidad del púlpito enfocada en un 
hombre. Probablemente la característica más asombrosa de la reunión eclesial neo-
testamentaria era la ausencia de todo ministerio humano. Cristo dirigía las reuniones por 
medio del Espíritu Santo en la comunidad de creyentes. Una vez más, el principio que 
regía a la reunión eclesial primitiva era el de “unos a otros”; la reciprocidad era su rasgo 
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distintivo. ¡No es de extrañar que la frase unos a otros se usa aproximadamente sesenta 
veces en el Nuevo Testamento! A este respecto Nee (2008) hace la siguiente observación: 
En las reuniones eclesiales, “cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene 
lengua, tiene revelación, tiene interpretación” (1 Co. 14:26). Aquí no es el caso de 
que uno dirige y todos los demás siguen, sino que cada uno contribuye su parte de 
utilidad espiritual... Nada es determinado por el hombre, y todos toman parte según el 
Espíritu guía. No es un ministerio “enteramente de hombre”, sino un ministerio del 
Espíritu Santo... Cada individuo debe asumir su parte de responsabilidad y pasar a los 
demás lo que él mismo ha recibido del Señor. La dirección de las reuniones no debe 
ser responsabilidad de ningún individuo en particular, sino que todos los miembros 
deben asumir esa responsabilidad juntamente, y deben procurar ayudarse unos a 
otros, dependiendo de la enseñanza y dirección del Espíritu Santo, y dependiendo de 
su habilitación también... Una reunión eclesial ha de tener sobre sí la estampa de 
“unos a otros.” (p. 207)  
 
La mentalidad popular de “un solo hombre” de nuestros días, que compite con el 
liderazgo funcional de Jesucristo como cabeza, era un asunto completamente 
desconocido en la asamblea de la iglesia primitiva. En cambio, todos los hermanos 
venían a la reunión sintiendo que tenían el privilegio y la responsabilidad de contribuir 
con algo. La reunión eclesial primitiva estaba caracterizada por una sincera libertad e 
informalidad, que era la atmósfera indispensable para que Cristo funcionara libremente 
por medio de cada miembro de su Cuerpo. En el primer siglo, “ir a la iglesia” significaba 
en esencia más dar que recibir. Esto es, los creyentes no asistían a la reunión eclesial para 
recibir de una clase de especialistas religiosos llamados “el clérigo”. En cambio, se 
reunían para servir a sus hermanos por medio de sus dones individuales, para que “el 
cuerpo” entero pudiera ser edificado (Ro. 12:1-8). En el concepto de Dios, es la 
diversidad unificada de los dones otorgados por el Espíritu Santo, lo que es esencial para 




A cada miembro de la comunidad le es otorgado un ministerio para con los otros 
miembros de la comunidad. Esto quiere decir, que ninguna persona o grupo de 
personas pueden desestimar, basados en sus propios dones particulares, otras 
contribuciones del “Cuerpo”, ni imponer una uniformidad sobre todos los demás. La 
comunidad contiene una gran diversidad de ministerios, y es precisamente en las 
diferencias de función que la totalidad y unidad del Cuerpo reside. Dios ha diseñado 
las cosas de tal modo, que es necesario que todas las personas se involucren con su 
contribución especial, para que la comunidad funcione apropiadamente. Esto quiere 
decir, que cada miembro tiene una función única en su género que desempeñar, pero 
asimismo depende de todos los demás. (p. 89) 
 
En este punto es importante subrayar que el concepto del ministerio mutuo 
visualizado en el Nuevo Testamento, es muy diferente de la estrecha definición del 
“ministerio laico” que se promueve en la moderna iglesia institucional. Cierto, la mayor 
parte de las iglesias establecidas ofrece una plétora de cargos voluntarios para los 
“laicos”, como podar el césped de la rectoría, hacer de ujier para acomodar la gente, lavar 
el carro del pastor (Roberts, 1995, p. 57), barrer el templo, estrechar la mano de la gente 
en la puerta del santuario, repartir boletines, orientar a la gente en el parqueadero 
(Woolverton, 2011, pp. 227, 347, 425), enseñar en la escuela sabática, cantar en el coro o 
en el grupo de adoración y pasar las transparencias en el proyector (Willhauck, 2010, p. 
75). Pero estos cargos de ministerio restringidos son muy distintos del libre y 
desembarazado ejercicio de los dones espirituales que se deparaba a cada creyente en la 
reunión eclesial primitiva. 
A la luz de todo lo que se ha dicho hasta aquí, considérense las siguientes 
preguntas: ¿Por qué la iglesia primitiva se reunía de esta manera? ¿Era tan sólo una 
tradición cultural pasajera? ¿Representaba aquello la infancia, ignorancia e inmadurez de 
la iglesia primitiva? Yo creo que no, porque la práctica de la reunión eclesial primitiva 
está hondamente enraizada en la teología bíblica. La misma hacía real y práctica la 
doctrina bíblica del sacerdocio de todos los creyentes, una doctrina que todos los 
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cristianos afirmamos por lo menos teóricamente. ¿Y cuál es esa doctrina? En palabras de 
Pedro, es la noción de que todos los creyentes son sacerdotes espirituales que son 
llamados a ofrecer “sacrificios espirituales” al Señor y para con sus hermanos. Carson 
(2000) lo expresa de la siguiente forma: 
Por su unión con Cristo la iglesia se ha convertido en el “reino” y sus miembros en 
“sacerdotes” (Ap. 1:6; 5:10; cf. 20:6; 1 P. 2:9). Elegidos de entre la humanidad como 
un todo, el nuevo Israel tiene la responsabilidad de llevar adelante la misión que había 
sido encomendada al Israel original y esta es proclamar las “excelencias de aquel que 
os llamó de las tinieblas a la luz admirable”. En este rol de sacerdotes de Dios, la 
iglesia tiene la responsabilidad de desafiar a toda la raza humana a reconocer las 
virtudes del Salvador del Mundo (Jn. 4:42). (p. 146) 
 
Según el lenguaje de Pablo, es la idea de que todos los cristianos son miembros 
“en funciones” del Cuerpo de Cristo. Entonces, desde un punto de vista pragmático, la 
reunión eclesial neo-testamentaria es la dinámica bíblica que produce crecimiento 
espiritual tanto corporativa como individualmente (Ef. 4:11-16); porque si no 
funcionamos, no crecemos, y ésta es una ley del reino (Mr. 4:24, 25). Desde luego, los 
creyentes pueden y deben funcionar fuera de las reuniones eclesiales; pero las reuniones 
de la iglesia están diseñadas especialmente para que cada cristiano ejerza sus dones. A 
este respecto, la iglesia contemporánea es esencialmente una casa cuna para niños 
espirituales. Debido a que el pueblo de Dios se ha habituado a ser tan sólo receptores 
pasivos, la misma ha impedido su crecimiento y los ha mantenido en una infancia 
espiritual. La incesante necesidad de recibir alimento espiritual blando, servido en 
porciones, es señal de inmadurez espiritual (1 Co. 3:1, 2; He. 5:12-14). 
No hay nada más acertado a la cultura de la vida espiritual, que la reunión eclesial 
libre, descrita en el Nuevo Testamento. En este respecto, en el libro de hebreos se 
demuestra ampliamente que la provisión mutua de  los diferentes miembros de la iglesia 
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es vital para el crecimiento espiritual de la congregación. Simplemente, el ministerio 
mutuo es el antídoto divino para prevenir la apostasía, el requisito divino para asegurar la 
perseverancia, y el medio divino para cultivar la vida espiritual individual. El ministerio 
mutuo entre los creyentes era en la iglesia primitiva una expresión del servicio a Dios 
(Peterson, 1992, p. 158).  
Consideremos Hebreos 3:12-14: “Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de 
vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios; antes exhortaos los unos a 
los otros cada día… para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 
Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin 
nuestra confianza del principio. Aquí es donde se encuentran el espíritu y la verdad. Será 
que estamos listos para regresar al diseño bíblico de adoración y su verdadero 
significado. 
 
Adoración, su verdadero significado 
La Biblia también presenta la adoración como una actividad integral. Los 
adoradores deben acercarse a Dios con todas las capacidades humanas. La adoración 
bíblica requiere del espíritu, la mente y los sentidos. Según Isaías 6, la adoración incluye 
la vista, el oído, el olfato y el tacto. La adoración también es un acto corporativo: 
venimos a Dios como un grupo de creyentes. Esto implica una dimensión vertical y otra 
horizontal. En la adoración, a menudo interactuamos con las personas de manera 
limitada; sin embargo, la verdadera adoración debe acercarnos no sólo a Dios sino 
también a los otros creyentes. Debido a que nuestras iglesias son cada vez más 
multiculturales y multigeneracional, esto representa un desafío, pues cada grupo desea 
expresar la adoración a su manera. 
62 
 
Asimismo, cuando nos reunimos a adorar, necesitamos saber a quién estamos 
rindiendo culto. La adoración no es para nosotros mismos. La adoración es para Dios y a 
Dios. Es una actividad centrada en la divinidad, totalmente enfocada en Él (ver Salmo 
9:1, 2). Por otra parte, Doukhan (2003) argumenta que el enfoque central no debería estar 
tanto en la forma de la adoración como en el propósito; ella añade que en lugar de venir a 
adorar para recibir bendiciones,  para aprender algo, o para estar en comunión fraterna, 
los cristianos necesitan reconocer que el propósito principal de la adoración es venir ante 
Dios, darle gloria y hablar de sus proezas (p. 22). 
La adoración es, por lo tanto, una experiencia en comunidad: Dios inicia un 
llamado a la adoración y los adoradores le responden. Para que haya verdadera adoración, 
la actividad debe ser significativa para ambas partes. Esa adoración es agradable a Dios. 
El Salmo 19 lo expresa con claridad: “Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación 
de mi corazón delante de ti” (vers.14). Sin embargo, en la adoración, ¡cuán a menudo se 
hacen esfuerzos para agradar a la congregación! El motivo interior determina la manera 
en que se planea y organiza el culto de adoración. Cuando se piensa en la forma de 
adorar, la primera preocupación debe ser: ¿Será agradable a Dios? Cuando se quiere 
agradar a alguien, tratamos de saber cómo es la persona: ¿Qué carácter tiene? ¿Qué le 
gusta hacer? ¿Cómo nos trata?" Se debe hacer las mismas preguntas para saber qué cosas 
agradan a Dios. Las respuestas a estas preguntas nos guiarán respecto de lo que es 
apropiado o inapropiado en el culto de adoración. 
La adoración también debe ser significativa para el adorador. Es importante saber 
si la adoración es relevante para la congregación; es decir, si la congregación encuentra 
sentido en la adoración. Esto recuerda la importancia de los símbolos. El significado en la 
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adoración está dado por símbolos, tales como la Santa Cena, el bautismo, la lectura de la 
Biblia, la oración, la música, etc. Todos son símbolos o señales que ayudan a dar 
significado a la adoración y deberían contribuir a que la misma sea relevante. Ésta es una 
tarea difícil. El desafío es combinar los dos elementos, es decir, lo apropiado con lo 
relevante. ¿Cómo puede nuestra adoración ser agradable a Dios, y al mismo tiempo ser 
significativa para la congregación? ¿Cómo combinar el elemento divino, el llamado, con 
el elemento humano, la respuesta, cuando adoramos? 
En relación con la adoración es posible preguntarse: ¿Prefiere Dios algún estilo o 
manera particular de adorar? ¿Existe algún modo mejor que otros en la manera de adorar? 
¿Hay una sola forma apropiada que debe seguirse en todo el mundo? Dawn (1995) 
sugiere que el estilo de adoración no es tan importante como lo hemos hecho ver (p. 94). 
La Biblia deja en claro que no es la forma o el estilo en sí mismos lo importante para 
Dios. Lo que Dios busca es la condición y la actitud del adorador. La mayor expectativa 
es, a los ojos de Dios, “el espíritu quebrantado; el corazón contrito y humillado (Sal. 
51:17). A Dios no le agradan los sacrificios cuando olvidamos “hacer justicia, y amar 
misericordia, y humillarnos ante Él” (Mi. 6:8). Por lo tanto, sólo la genuina 
transformación del corazón garantizará una manera genuina de adoración. Cualquiera sea 
la forma, si no venimos con un corazón transformado, la adoración no tendrá sentido. En 
una entidad mundial y multicultural como lo es la Iglesia Adventista, los mismos 
principios deben guiar la comprensión de qué es la adoración. Extraídos de la Palabra de 
Dios, son inmutables y eternos, independientes del tiempo y el espacio. La diferencia está 
en las expresiones de adoración, en el cómo adorar. Se necesita determinar qué actitudes, 
en cada cultura, expresan mejor la reverencia. La pregunta que hay que hacerse es: ¿Será 
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que este modo particular de expresión cultural será reconocido como una expresión de 
reverencia hacia Dios? 
Lo mismo sucede con el gozo. Existen diversas maneras de expresar gozo. 
Algunos saltan y gritan, otros lo expresan con tranquilidad. Más allá de una cultura 
particular, se debe descubrir la mejor manera de expresar el gozo que proviene de la 
adoración bíblica. ¿Qué clase de gozo debemos experimentar en el acto de adoración? 
¿Hay diferencia entre el gozo que embarga al adorador en la adoración y el que se siente 
en un encuentro deportivo o musical? El gozo de la adoración no es común, sino 
sumamente especial. El relato de Nehemías de la dedicación del muro de Jerusalén luego 
del exilio de Israel dice que “se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande 
contentamiento” (Neh. 12:43). Vale decir que el gozo experimentado en la adoración 
proviene de Dios y es el resultado de un encuentro con Él, por lo que había hecho por 
ellos. Esta búsqueda del gozo divino es de suma importancia, ya que dará forma a 
expresiones de adoración: el comportamiento, la música, y la forma de hacer música. 
La forma y el contenido van de la mano, tanto en la adoración como en todo arte. 
En ambos sucede que si el mensaje transmitido por la forma no concuerda con el 
contenido, se terminará con expresiones artísticas o de adoración falsas. Si la adoración 
de alguna manera adultera el mensaje que se quiere transmitir, no representa una forma 
apropiada de adoración y se necesita cambiarla. Una de las dificultades relacionadas con 
la adoración es que conlleva una tensión, como se ha notado, entre la dimensión divina y 
la humana; entre las expresiones de gozo y las de reverencia; entre lo que es apropiado y 
lo relevante. Es una tensión positiva ya que lleva a la constante reflexión. Esta tensión 
requiere que no se escatimen esfuerzos para hallar un equilibrio entre los dos factores. 
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Esto no puede ser hecho por una persona sola; toda la congregación tiene que asegurarse 
de que la adoración sea agradable a Dios. 
A la luz de esta tensión, cualquier discusión acerca de las formas toma una 
dirección nueva. El tema ya no es elegir entre estilos, sino elegir dentro de un estilo 
determinado. La adoración apropiada puede darse con múltiples estilos, y dentro de cada 
estilo debemos elegir aquellos elementos que transmitan con propiedad los verdaderos 
valores de la adoración. 
 
Adoración como estilo de vida 
La adoración es mucho más que un acto del sábado por la mañana, llega a ser un 
estilo de vida. La verdadera adoración se revela toda la semana, ofreciendo un vaso de 
agua fría, amando a los difíciles de amar, practicando fidelidad, y muchas otras acciones 
y actitudes íntegras.  Aquél que es verdaderamente un adorador, que ha estimado la 
adoración a Dios como su ocupación esencial, define sus prioridades de acuerdo con las 
divinas. Tiene certeza de que todo lo que realiza es para la gloria de Dios, y no alberga 
otra motivación que no sea esta, ninguna apetencia personal, ninguna ambición carnal, 
ninguna necesidad humana de reconocimiento. Es un adorador y el adorador sabe que no 
existe nada que pueda compararse a estar con el Señor. Prefiere un día en sus atrios que 
mil fueran de ellos. Escoge la mejor parte, que nunca le será quitada, y puede levantarse 
de los pies del Señor luego de haberlos lavado con lágrimas de amor, y ocuparse de los 
quehaceres normales de todo ser humano, pero ahora desde otra perspectiva. 
Adorar es, pues, ese momento puntual de comunión profunda con nuestro Señor 
en el que se quiebra el alabastro de perfume de nuestro corazón a sus pies. Se sabe 
cuándo empieza, y también cuándo termina, como seres de este mundo, sujetos al tiempo 
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y al espacio. Se necesita de esos momentos a diario con el Señor, como el esposo y la 
esposa necesitan estar juntos a solas para amarse y expresarse su amor de muchas 
maneras. Hay un estado al que se debe aspirar una vez que se conoce la presencia de 
Dios, y se lo puede llamar “vivir en estado de adoración”.  
Este vivir en estado de adoración es consecuencia de ser un adorador, y de 
ninguna manera remplaza el acto puntual de adorar a Dios en espíritu y verdad; es decir, 
de separar un tiempo exclusivo para estar con él y amarlo. Vivir en estado de adoración 
es vivir de tal manera que todas las acciones, las actitudes, los hechos, los pensamientos, 
cada instante del diario vivir sean de manera tal que puedan ser vistos por Dios como 
adoración a su nombre. Con el trabajo lo adoro, con las diversiones lo adoro, con los 
momentos libres lo adoro, con las conversaciones lo adoro, con los silencios lo adoro, 
con las motivaciones lo adoro. Este estilo de vida no se está refiriendo a vivir 
“religiosamente”, sino a esforzarse en vivir de manera tal que nada de lo que se haga, 
piense, diga o deje de hacer, ofenda a Dios de manera alguna. Por el contrario, como 
exhorta el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 8,  todo debe ser y hacerse 
para su gloria. 
La verdadera adoración es más que quebrar el vaso de alabrastro, escuchar un 
sermón en la iglesia, levantar las manos o dejarlas inmóviles durante las alabanzas, 
devolver diezmos y dar ofrendas, o pasar tres horas por semana en la iglesia. Más que 
rituales o asuntos que hacemos ocasionalmente, la adoración es un estilo de vida 
(Peterson, 1992, p. 157). Vivir en estado de adoración se refiere a vivir fuera del templo y 
más allá de las horas del culto, como si estuviera allí mismo. Es lograr vivir en privado lo 
que vivo en público. Es obrar de manera tal que se puedan presentar las acciones a Dios 
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sin guardar nada de qué avergonzarse, porque justamente con cada uno de ellos se busca 
glorificar al Señor de la gloria. No es la actitud del religioso que quiere "espiritualizar" 
todo en su proceder. No es la actitud del fariseo que ora largas oraciones en público y 
diezma la menta, el eneldo y el comino para parecer estar más cerca del Señor. No se 
trata de una fachada externa, sino de una actitud interna. No se trata de realizar las 
actividades por gusto y conveniencia, sino de buscar la gloria de Dios en todo lo que se 
hace. Para eso no se necesita hablar del Señor cada segundo. No se necesita refinar el 
discurso hacia lo religioso. Se trata de vivir con la convicción de que Dios está mirando 
todo el tiempo. 
 
Salvos para adorar ¿Por qué conflictos? 
El resultado de la salvación es una vida de constante adoración. La palabra griega 
para adorar, “proskyneo”, en realidad significa “inclinarse delante de Dios” (M. Powell, 
1995, pp. 31-33). El propósito fundamental de la adoración no es inclinar los cuerpos a 
tierra, sino humillar nuestro orgullo delante de Él.  Aquel que ha sido salvo por la sangre 
de Cristo entiende que es esencial someter las voluntades humanas a la voluntad divina, 
una y otra vez, siendo que el orgullo caprichoso puede volver a erguirse con gran 
facilidad. Se necesita que el Espíritu Santo nos libere de nuestro orgullo vacío y nos 
enseñe que nuestro mayor llamado es alcanzado cuando entramos en la presencia 
majestuosa del Rey con adoración, alabanza y acción de gracias. Es de esa manera que en 
realidad hacemos lugar para que Su gloria more entre nosotros y reflejemos el cambio 
que produce el amor divino en la vida del cristiano. 
La realidad es que los verdaderos adoradores deben esperar oposición. “Porque no 
tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra 
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los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en 
las regiones celestes” (Ef. 6:12). La Palabra nos alerta que esta oposición no es de carne y 
sangre. Son poderes invisibles; autoridades espirituales, poderes y fuerzas de las tinieblas. 
Mucho de los conflictos son el producto de los ataques de estos poderes malignos. A 
través de la historia desde el comienzo del mundo, la adoración ha sido el tema 
determinante de la lucha entre Dios y las fuerzas de las tinieblas. ¿A quién se dedica la 
adoración? Esta ha sido la pregunta básica de la historia de este mundo. Naturalmente, no 
sería diferente al final de los tiempos. El tema central de los que vivan para ver a Jesús 
venir en gloria es también la adoración. El libro de las Revelaciones de Jesús enfatiza que 
al final de la historia de este mundo habrá dos grupos muy bien definidos. Aquellos que 
adoran un sistema de confusión representado por la bestia y su imagen y aquellos que 
adoren al creador de los cielos y la tierra (Ap. 14). 
Como se explicara anteriormente, todos adoran algo. Es la necesidad básica del 
ser humano. El apóstol Juan explica que aquellos que adoren a la bestia y a su imagen 
serán destruidos por la ira de Dios. Estos falsos adoradores piensan en su confusión que 
adoran al Dios verdadero, sin embargo, ellos no llevan el sello de Dios caracterizando sus 
vidas. Sirven al maligno. Sirven un sistema de adoración ajeno a Dios. Por otro lado, los 
verdaderos adoradores tienen características distintivas bien definidas en la Palabra: 
“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe 
de Jesús” (Ap. 14: 12). Estos son los verdaderos adoradores, aquellos que verán el rostro 
de Dios. Esta línea claramente definida entre lo falso y lo verdadero irremediablemente 
producirá conflictos. Este es precisamente el plan de la Serpiente Antigua: producir 
divisiones, discusiones infructuosas en cuanto a formas y estilos, enaltecer lo relativo, 
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promover la tibieza espiritual y fomentar fricciones culturales y generacionales. Mientras 
que la iglesia se mantiene sumergida en discusiones de esta índole, no tendrá la capacidad 
de cumplir su misión y está poniendo en riesgo la salvación de los más débiles, en este 
caso de los más jóvenes. 
El conflicto no es contra la gente o las circunstancias, no está en la definición de 
lo tradicional o contemporáneo, no estriba en la definición de qué tipo de instrumento 
musical es aceptable por Dios; el verdadero conflicto es contra los poderes invisibles. ¿A 
quién realmente se adora? Los adoradores que empuñan la Palabra de Dios tienen en sus 
manos el poder de atar las asechanzas de las tinieblas. La autoridad del nombre de Jesús 
opera en la medida en que somos capaces de ponernos de acuerdo en su presencia. La 
Biblia es la única fuente objetiva y confiable para lograr este conocimiento. Es la Palabra 
la que nos une como pueblo de Dios. Es la Palabra la que nos insta a amarnos y 
tolerarnos. Es la Palabra de Dios la que nos guía a través del Espíritu Santo a entendernos 
en la diversidad, nos hace de un mismo sentir, nos funde en un solo cuerpo, nos hace la 
comunidad de los santos. Si la sangre de Cristo nos ha salvado y nuestra lucha no es 







CAPÍTULO III  
 
TENSIONES INTERGENERACIONALES Y ADORACIÓN CONGREGACIONAL 
 
EN LA LITERATURA 
 
 
Es difícil negar esta realidad que muchos ya reconocen: Los jóvenes están 
dejando la iglesia una vez que terminan High School. Las reuniones religiosas y demás 
actividades de la iglesia no producen el efecto necesario como para mantenerlos 
conectados e integrados en la vida de la congregación en la cual muchos de ellos nacieron 
y crecieron. Esto ha demostrado ser cierto en el mundo cristiano en general y en la iglesia 
adventista en particular (Barna, 2003; Dudley, 2000).  
De acuerdo con una encuesta reciente, cerca del 40% de  las personas entre 18 y 
29 años de edad quienes asistieron a la iglesia a los 16 ó 17 ya no están asistiendo 
(Gallup, 2006). Los elementos de la adoración tradicional no apelan a sus necesidades 
espirituales. La conexión entre las expresiones de adoración y las expectativas de 
nuestros adolescentes y jóvenes adultos es prácticamente nula. Los estudios confirman 
esta triste realidad. La iglesia se siente incapaz ante el desafío de mantener a sus hijos 
integrados en los cultos y actividades de índole espiritual. Tampoco es un secreto 
reconocer que existen fricciones serias al interpretar y expresar los elementos básicos de 
adoración congregacional entre las nuevas y ya establecidas generaciones. Barna Group 
(2003), una de las firmas más respetadas de investigación en los Estados Unidos 
confirmó lo que todos temíamos y estamos experimentando en nuestras iglesias. Los 
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resultados son espeluznantes. La investigación estuvo basada en entrevistas con más de 
22,103 adultos y 2,124 adolescentes en todo el país. Esta incluyó 3,583  jóvenes adultos 
entre los veinte y los treinta años de edad confirmando la tensión existente entre los dos 
grupos. 
Barna concluyó el estudio indicando que la iglesia de hoy enfrenta cuatro desafíos 
substanciales: Primero, que la mayoría de los jóvenes adultos en los veinte, a pesar de 
haber sido parte de un ambiente con niveles altos de actividad espiritual durante la 
adolescencia, se desconectaban de la fe cristiana abandonando las iglesias, muchos para 
nunca regresar. De hecho, la información más contundente con relación a esta 
desconexión en la mayoría de los jóvenes adultos (61% de los jóvenes adultos de hoy), 
aparece en aquellos que en algún momento de su adolescencia participaban en las 
actividades espirituales de la iglesia. La realidad es que ahora están completamente 
desconectados, no asisten activamente a la iglesia, no leen la Biblia, ni  dedican tiempo a 
la oración. El estudio presenta que solo la quinta parte de estos jóvenes adultos (20%) ha 
mantenido niveles de actividad espirituales consistentes con las experiencias de la 
adolescencia. La otra quinta parte (19%) nunca fue significativamente alcanzada por la 
comunidad cristiana durante sus años de adolescencia y se mantienen desconectados de la 
fe cristiana. Para la mayor parte de los adultos, este patrón de desconexión no es 
meramente una fase temporal en la que experimentan los límites de la independencia, 
sino más bien, un patrón que continua hacia la madurez.  Inclusive, aquellos adultos a 
partir de los treinta muestran cada vez menos interés en las actividades religiosas.  
Segundo, que la forma en la que se les está ministrando es inadecuada y que no 
responde a las necesidades espirituales de millones de jóvenes. Estos son individuos que 
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están tomando decisiones significativas en la vida y están determinando los patrones y 
preferencias de sus realidades espirituales, mientras la iglesia pasivamente espera, 
generalmente en vano, que estos regresen una vez hayan terminado los estudios 
superiores o cuando formen una familia. 
Tercero, que la mayoría de los ministerios para los adolescentes en Norteamérica 
necesitan ser revisados. No por el hecho de que la iglesia haya fracasado en atraer un 
número significativo de jóvenes, sino por la realidad de que muchos de estos esfuerzos no 
están creando una fe sustanciosa más allá de High School. A pesar de la existencia de 
ministerios atractivos para adolescentes a través de todo el país, los niveles de 
desconexión entre los jóvenes adultos sugieren que estos ministerios fracasan en la 
formación de discípulos con una fe madura. 
Cuarto, que el nuevo estándar para un ministerio juvenil viable no debe estar en el 
número de asistencia, eventos sofisticados, o un grupo juvenil innovador, moderno y 
novedoso. El nuevo estándar debe estar en el compromiso, la pasión y la inversión de los 
recursos de manera tal que los adolescentes sigan intencionalmente a Cristo de todo 
corazón después que hayan dejado de asistir a los programas del ministerio juvenil. En 
otras palabras, el estándar debe estar enfocado en lo que ocurre después que hayan dejado 
el grupo. Barna Group explica que no es sorprendente la ausencia de una transformación 
espiritual profunda y duradera entre los adolescentes. Ellos reconocen que esta 
transformación es difícil a cualquier edad, más aun entre los jóvenes que se desarrollan 
en un ambiente de distracción muy complejo en el mundo de hoy. Los ministerios 
juveniles enfrentan el desafío de tratar de impactar espiritualmente a estos jóvenes que 




La adoración entre generaciones 
 
Cuando estudiamos estas realidades que describen los desafíos que enfrenta el 
mundo cristianos de hoy nos damos cuenta que tristemente la situación no es diferente en 
la iglesia Adventista.  La iglesia precisa impactar positivamente a los jóvenes de manera 
que puedan llegar a ser parte esencial de sus actividades y programación. Algunos 
estudios recientes sugieren que 6 de cada 10 jóvenes adventistas abandonan la iglesia 
para cuando tienen 22 años de edad. La investigación de Dudley (2000) por más de 10 
años confirma que por lo menos el 50% de nuestros jóvenes abandonan la iglesia entre 
los 20 y los 30 años de edad. 
Analicemos algunos elementos que describen el contexto donde se desarrolla la 
iglesia de hoy en Norteamérica y examinemos algunas de las expresiones notables de la 
adoración congregacional buscando indicadores que puedan hacernos entender y 
desarrollar un plan que permita cambiar la tendencia de la realidad que vivimos hoy. 
 
La brecha generacional 
Hace algún tiempo, esperando la hora de comenzar una reunión, fui testigo de un 
diálogo entre una madre y su hijo de unos 13 años en el vestíbulo de la iglesia. El joven 
no levantaba su mirada del teléfono mientras hablaba desinteresadamente con su madre 
que esperaba el comienzo de las actividades del club de conquistadores. “I told you 
mom” dijo el chico, “Google challenges Microsoft” decía el titular de la noticia que el 
joven estaba leyendo en la pantalla sofisticada de su teléfono “androide”.  “¿Qué?” 
respondió la madre sin entender lo que el joven estaba diciendo. “Te digo que yo sabía 
que Google iba a retar a Microsoft” explicó nuevamente el joven tratando de hablar en 
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español. “¿Quién? dice la madre con cara de ignorancia. “Google, GOOGLE” responde 
el adolescente un poco contrariado. “Ahhh… ¿y qué iba a hacer el gugul ese?, dice la 
madre. Ya para esta altura de la conversación el joven estaba un tanto fastidiado y le 
responde a la madre, “mira mamá, retar a Microsoft, a Windows, para hacerle la 
competencia con el Office”. “Ah, Claro…” dice la madre que ya se había dado cuenta 
que yo me estaba riendo del asunto. Sencillamente, ella no tenía la menor idea de lo que 
le estaba contado su hijo, ni quiénes eran los que se retaban. De hecho noté que no le 
importaba en lo absoluto. No pude evitar pensar que ambos, con sus brutales diferencias 
de conocimientos y universos de referencia, eran madre e hijo y parte de la misma iglesia. 
Después de esta anécdota no es difícil definir lo que significa “brecha 
generacional”. El término se refiere a las diferencias existentes entre los jóvenes y las 
viejas generaciones o generaciones predecesoras. A pesar que algunas diferencias 
generacionales han existido a través de la historia, la brecha generacional es cada vez más 
profunda en el mundo de hoy producto de rápidos cambios sociales, especialmente en 
materia de gustos musicales, modas, cultura y política. Como apunté con antelación, este 
es un asunto que siempre ha existido. No era difícil percibir diferencias generacionales 
entre los bisabuelos, los abuelos y los nietos. Sin embargo, lo que hace de este fenómeno 
algo tan relevante en el mundo de hoy es que se aprecia una marcada brecha generacional 
entre padres e hijos. Foner (2009) subraya la realidad de este problema, y sugiere que las 
diferencias intergeneracionales afectan entes mucho más allá de la familia, incluso “las 
actividades de los jóvenes en instituciones religiosas” (p. 14). 
Para exponer el tema con seriedad necesito definir por lo menos cinco 
generaciones. Pienso que es importantísimo dedicar espacio a este subtítulo pues todo el 
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desarrollo del estudio depende del entendimiento y la identificación  de las brechas 
generacionales existentes entre los miembros que componen la iglesia de hoy y las 
implicaciones del tema. No es difícil notar que la iglesia está compuesta por al menos 
cinco generaciones bien definidas. Los bisabuelos, los abuelos, los padres, la generación 
que ocupa el centro de este estudio y sus hijos. Para llamarles de algún modo usemos los 
siguientes calificativos aceptados por la mayoría de los sociólogos y demógrafos 
contemporáneos. Primero, la Generación Silenciosa (1930-1945), que son los bisabuelos 
o aquellos que nacieron entre los horrores de la Segunda Guerra Mundial; éstos se 
encuentran entre los 66 y 80 años de edad. Segundo, los Baby Boomers (1945-1964), o 
los abuelos, quienes están entre los 50 y los 65 años de edad. Tercero, la Generación X 
(1965-1979), o los padres, quienes se encuentran entre los 35 y 50 años de edad. Cuarto, 
la Generación Y (1980-1993), también conocida como la generación del milenio y la 
generación del “¿Por qué?” Oscilando entre los 20 y los 30 años de edad, este grupo es el 
centro de nuestro estudio. En quinto lugar está la Generación Z (1995- Presente), también 
conocida como la nueva generación silenciosa; estos son menores de 20 años de edad. 
Corroborando lo antes expuesto, Erickson (2008), una de las más destacadas 
escritoras sobre el tema, define lo que en sociología se ha llegado a conocer como 
Generación X, Generación Y, y Generación Z. Ella explica que la generación X es 
aquella que nació entre los 1960s y los 80s, y que los hijos de la generación X son los que 
forman parte de lo que llamamos generación Y, aquellos que nacieron entre la década de 
los 80s y principios de los 90s. Estos últimos representan un tercio de la población 
mundial. Por otro lado, los conocidos como generación Z son aquellos nacidos entre la 
década del 90 y el nuevo milenio. Estos son los adolescentes que tenemos hoy en nuestras 
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iglesias jugando con el celular y sentados en grupitos en la platea o en los últimos bancos 
del templo. Otra forma de explicar este fenómeno de brechas generacionales lo 
ampliaremos en el próximo subtítulo bajo: “Influencia del Post-modernismo”. Sin 
embargo, creo que es conveniente exponer desde ahora que las generaciones Silenciosa, 
Baby Boomers, y la Generación X pertenecen a lo que definimos como el Movimiento 
Modernista y las generaciones Y y Z al Post-modernismo. 
Es importante también mencionar de forma breve las características principales 
que identifican cada generación para hacernos un cuadro más definido de las brechas que 
existen entre ellas. Al examinar el tema de una forma general, no perdamos de vista que 
estamos analizando de manera específica en este estudio un fenómeno hispano dentro de 
Norteamérica. Esto complica un tanto la investigación pues existen factores que debemos 
considerar como la cultura, la inmigración, el idioma, las características específicas de 
cada grupo hispano, entre otros. Sin embargo; pienso que en principio, la descripción 
general de cada generación aplica a todo occidente, pues todos americanos o hispanos 
estamos por lo general bajo las mismas exigencias políticas, económicas y sociales de un 
mundo cada vez más pequeño. En otras palabras, estoy partiendo de la premisa que por lo 
general, las características que describen a cada generación pueden ser aplicadas también 
a la población hispana que vive en Norteamérica. Veamos algunas de estas características 
distintivas: 
Strauss y Howe (1991) subrayan algunos rasgos que identifican a la generación 
silenciosa. Ellos afirman que ninguna otra generación ha sido tan mal entendida y 
subestimada a pesar de haber propulsado los derechos civiles, una riqueza nacional sin 
paralelo en las artes y el comercio, y los avances inimaginables en la ciencia y la 
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tecnología. El 95%  de ellos están jubilados en este momento, por lo que le llaman 
“veteranos”. Algunas características distintivas son: confiados, conformes, tienen fe en 
las instituciones y respetan la autoridad, son pacientes, tienen sentido de responsabilidad 
y compromiso por encima del placer, son formales y creen en el orden social. No 
obstante; son percibidos por las nuevas generaciones como dictatoriales, autoritarios y 
convencidos de lo que está correcto e incorrecto (verdad absoluta). No tienen vergüenza 
al expresar lo que sienten y están dispuestos a confrontar especialmente cualquier idea en 
el campo de lo ético y moral. La generación del Twitter y el Facebook le llama 
“dinosaurios” a estos veteranos. Sin embargo; es importante no perder de vista algo 
trascendental para este estudio: es esta generación silenciosa la que está a cargo del 
liderazgo y las posiciones administrativas en la iglesia a todos los niveles. Esto lo 
analizaremos y comprobaremos más adelante usando los últimos estudios realizados por 
la División Norteamericana en el subtítulo: “Generaciones en conflicto”. 
El estudio de la generación de los Baby Boomers es imprescindible puesto que es 
esta generación la que cambia el rumbo del entendimiento filosófico de la realidad en el 
ámbito político, social y ético-moral. La oficina del Censo de los Estados Unidos define 
Baby Boomers como un término que describe a las personas que nacieron durante el 
“baby boom” (explosión de natalidad) que sucedió en el mundo occidental, en el período 
posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1946 y principios de la década de 
1960. Ciertos eruditos explican que setenta y seis millones de niños norteamericanos 
nacieron entre 1945 y 1964, lo que representa un número significativo incluso 
considerando sólo la cantidad. Esos autores agregan que este fenómeno no sólo 
influenció Norteamérica sino que cambió el rumbo filosófico en cuanto al entendimiento 
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ético y moral en todo occidente incluyendo obviamente a los países hispanos (Schuman 
& Scott 1989, p. 363). En otras palabras esta generación producto de las grandes 
tensiones sociales transformó la geografía del pensamiento en solo unas décadas. 
Los Baby Boomers se desarrollaron en tiempos de grandes disturbios políticos 
entre ellos los asesinatos de John y Robert Kennedy, Martin Luther King y la guerra de 
Vietnam. En nuestros países hispanos esta fue una época de dictaduras militares y 
revoluciones políticas. Las doctrinas comunistas ganaron terreno produciendo 
confrontación, violencia e inestabilidad. Los estudiantes se involucraron en movimientos 
políticos y toda expresión cultural se puso al servicio de alguna agenda política 
específica. Todo esto produjo un efecto social que es reconocido como la Revolución 
Sexual. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, durante este periodo el Humanismo 
adquiere preponderancia, se desarrolla el individualismo y el espíritu libre. Occidente se 
enfrenta por primera vez a cambios sociales inauditos: libertad sexual, movimiento por 
los derechos civiles, movimiento ecologista y de igualdad de la mujer derechos de los 
homosexuales, derecho a la intimidad, derechos a los discapacitados y se comienza a 
experimentar con diversas sustancias tóxicas recreativas. Esto produce una generación de 
pesimistas, cínicos, desconfiados de las instituciones, y genera un consenso general por la 
expansión de libertades individuales. Se revolucionan las artes convirtiéndose en 
expresiones contestatarias y rebeldes contra todo lo establecido por las generaciones 
previas. 
Los Baby Boomers actualmente conforman la mayor parte de la vida política, 
cultural, industrial, académica y de liderazgo en los Estados Unidos y Occidente y 
también gozan de los más altos ingresos. No obstante, debido a su alta capacidad 
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monetaria e influencia política, también han llegado a ser empresarios neoliberales que 
han degradado la calidad de vida a las futuras generaciones de trabajadores  produciendo 
dificultades en las generaciones X, Y y Z a la hora de encontrar empleo. 
Por otra parte; es esta generación la que produce el primer gran vacío en la iglesia. 
Sus valores no estaban a la altura de las exigencias éticas y morales de sus padres. 
Sencillamente no pudieron permanecer en la iglesia y la iglesia no pudo integrarlos. Los 
estudios demuestran (lo veremos más adelante) que los Baby Boomers o aquellos que se 
identifican con las características de éstos no están hoy en la iglesia. Es una generación 
fantasma, no pueden reconciliar el contexto donde se desarrollaron y los principios 
cristianos. Pienso que hemos encontrado la pólvora que produjo el desastre. La realidad 
que vivimos hoy es solo el resultado de la historia. 
Robinson (1997) explica que aquellos individuos considerados dentro de la 
generación X nacieron y crecieron en las décadas que siguieron la guerra de Vietnam. La 
mayoría, hijos de padres divorciados, adaptados a cambios sociales bruscos que los hizo 
ignorar reglas de conducta morales y éticas desarrollando rebeldía contra todo lo 
instituido incluyendo la iglesia y Dios (p. 29). El US Census Bureau en su resumen 
estadístico de 2009 los ubica entre las generaciones con mayores niveles de educación en 
la historia moderna. Sin embargo, en su libro sobre movilidad económica en 
Norteamerica, Issacs (2008), con base en diversos estudios hechos por Pew Charitable 
Trust, American Enterprise Institute, Brookings Institute, Heritage Foundation y Urban 
Institute, llega a la conclusión de que “esta generación está por debajo de sus padres en 
ingresos familiares y estatus relativo a pesar de sobrepasar en varias cifras las entradas de 
sus predecesores” (p. 6). La generación X vive con sentimientos pesimistas y desilusión 
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que se reflejan en la noción de que cada generación no será necesariamente mejor que la 
que le precedió. 
A la generación Y (esta es la generación que está abandonando la iglesia en más 
de un 60%), se le conoce también como la generación del “Por qué” debido al carácter 
crítico que expresan respecto a las generaciones anteriores. Gutiérrez-Rubi y Freire 
(2010) plantean lo siguiente: 
Criados en una época de prosperidad económica y con una abundancia de 
conocimiento que les da poder, la generación Y se distingue por el cuestionamiento 
de la autoridad y las actitudes muy críticas. Una generación de niños protegidos por 
una sociedad preocupada por su seguridad. Son optimistas, autónomos y seguros de sí 
mismos, creen en el futuro y en sus posibilidades (p. 41). 
 
La Generación Y fue la primera generación que vivió sin la Guerra fría, o apenas 
la recuerda por ocurrir al final de su niñez. Les tocó vivir el auge del internet, la 
consolidación de los sistemas basados en Windows, así como el inicio de lo que hoy son 
los sistemas operativos más complejos. Según el periodista Gutiérrez-Rubí “son jóvenes 
entre 15 y 30 años. A estos les llamamos hispanos de segunda y tercera generación 
porque por lo general nacieron en Norteamérica. Una generación que ha crecido en un 
contexto marcado por las innovaciones tecnológicas. El 90% usa cotidianamente Internet, 
el 60% no se imagina la vida sin ella y casi la mitad se pasa, al menos, 20 horas a la 
semana “conectado” (Gutiérrez-Rubi y Freire, 2010, p. 36). Fueron testigos de la creación 
de las series televisivas etiquetadas como Reality Shows, donde se exponen personajes 
desarrollándose en la vida cotidiana, exponiendo a luz pública sus vidas privadas, 
transmitiendo sin reservas conductas apropiadas e inapropiadas, e incluso ocasionalmente 
glorificando asuntos como la homosexualidad, la promiscuidad, el uso de drogas, entre 
otros, tradicionalmente considerados inaceptables (o por lo menos, “conducta privada”) 
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por generaciones anteriores. Como consecuencia la Generación Y muestra pocos límites 
en cuanto a decoro, moderación, pudor y discreción. Cuando se refieren a la generación 
silenciosa los denuncian como gente de doble cara o personalidad por tratar de esconder 
conductas éticas y morales específicas “dentro del closet”. Con relación a la música (este 
tema lo estudiaremos más adelante) se mueven por diversos estilos: el punk rock, el pop 
punk, el rap, el pop y el heavy metal. Obviamente, son ciertos elementos de estos estilos 
musicales los que han tratado de penetrar la música de adoración en la iglesia 
produciendo una brecha cada vez más profunda entre las generaciones que se congregan 
cada sábado para adorar como iglesia. 
Se denomina Generación Z a la generación nacida entre 1993 y la última mitad de 
la década del 2000. Tapscott (2008) plantea que hoy en día la generación Z representa 
casi el 18 por ciento de la población del mundo. Son jóvenes aplicados a las nuevas 
tecnologías y motivados por un aire de los años 1980. Es una generación consumista y 
pesimista, desconfía del gobierno y es impulsiva. Generalmente son los hijos de la 
generación más joven de la generación X y los más viejos de la generación Y.  
Los padres de esta generación, en líneas generales, nacieron entre 1960 y 1980. 
La generación Z también se le llama la generación silenciosa, la generación llena de 
entretenimientos. Se los considera tecnológicamente muy conectados, habiendo conocido 
desde muy pequeños tecnologías como DVDs, Internet, mensajes instantáneos o SMS, 
comunicación por teléfono móvil, reproductores de MP3, y el famoso YouTube, como 
consecuencia se denomina a los integrantes de esta generación como “nativos digitales”. 
Debido a que es una generación que surgió recientemente y es todavía muy joven, se 
considera que la misma se encuentra en formación. Sin embargo de acuerdo a diferentes 
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teorías los miembros de esta generación, actualmente, no sobrepasarían los 18 años de 
edad. En la población hispana, la generación Z representa un tercio entre más de cuarenta 
millones que residen en Estados Unidos. 
Al revisar estas generaciones con sus características, especialmente cuando 
comparamos esa información con una exploración de cómo funciona la iglesia en muchos 
lugares del mundo (incluyendo la iglesia hispana en Norteamérica, enfoque básico de 
nuestro estudio), las palabras de Leonard Sweet, citadas en un estudio adventista, 
merecen consideración. Es posible que la iglesia esté “usando métodos tipo Gutenberg en 
un mundo tipo Google” (Center for Creative Ministry, 2008b). El asunto se complica 
cuando recordamos que es nuestro deber conservar a la generación Gutenberg mientras 
tratamos de alcanzar a la generación Google, y a las demás. 
 
Influencia del post-modernismo 
Desde el siglo XIX, los más importantes sociólogos formularon una premisa que 
definió las expresiones y limitaciones en los esquemas de la conducta humana hasta el día 
de hoy. Esta premisa es básica y sencilla: “Por lo general, nadie es mejor que su medio 
ambiente”. En otras palabras, la conducta humana está definida por lo que es aceptado 
como correcto e incorrecto por la cultura del momento. Sumner (1883), uno de los 
sociólogos más influyentes de finales del siglo XIX explica: “Existen estándares y guías 
que rigen la conducta en cada generación. Estos estándares especifican las expectativas 
de conducta definiendo lo que son las formas correctas e incorrectas de responder a cada 
situación” (p. 70). Sumner está diciendo que no podemos esperar que cada generación se 
conduzca bajo las reglas que rigieron a otras en tiempo y espacio. Cada uno de nosotros 
nace y se desarrolla dentro de un caldo cultural del cual es casi imposible escapar. 
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El lenguaje, la música, el vestuario, la interpretación de lo moral y ético, y hasta 
lo que identificamos como de buen gusto, en conclusión nuestra realidad, está enmarcada 
por los elementos que definen la sociedad donde vivimos. ¿Pueden las generaciones 
predecesoras entender y aún más integrarse a las dinámicas sociales de las generaciones 
más jóvenes? Tratemos de profundizar en el tema. Quizás descubramos los factores que 
están produciendo la fricción existente entre nuestros jóvenes y la iglesia tradicional 
hispana en Norteamérica. 
Es necesario aclarar que esta premisa no es absoluta. La historia recoge 
personajes que supieron transcender la cultura haciendo muy bien la diferencia entre lo 
central y lo periférico. Entiéndase como central los principios divinos y lo periférico 
como el contexto cultural. El hijo de Dios a pesar de que vivió dentro de las 
características del mundo del primer siglo en Palestina, no estuvo influenciado por las 
interpretaciones religiosas predominantes, especialmente las que atentaban contra el 
entendimiento correcto del Reino de Dios. Jesús supo vivir una vida santa, basada en 
principios eternos y nunca se vio atado a exigencias del medio ambiente. Obviamente, 
este es el ideal de todo cristiano: “Vivir en el mundo sin ser parte del mundo” (1 Juan 1; 
15-17) Sin embargo, partamos de la realidad que Cristo y todo cristiano a través de los 
siglos se ha visto confrontando y desarrollándose en un contexto cultural específico. 
Al estudiar la influencia del Post-modernismo en la generación Y y Z, no 
perdamos de vista que estas generaciones viven en un mundo con características 
distintivas, las cuales moldean sus realidades y expresiones. Tampoco perdamos de vista 
que aunque no estemos de acuerdo con muchas de estas expresiones (post-modernas), 
estas son una realidad ineludible que no podemos ignorar, cambiar o negar. Quizás 
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podamos descubrir los motivos de la fricción que existe en nuestras congregaciones y la 
razón por la cual nuestros jóvenes en más de un 60% no se integran a la vida de la iglesia. 
Los historiadores separan la historia en dos grandes eras: antes de Cristo (a.C.), y 
después de Cristo (d.C.). La Era Cristiana está compuesta por cuatro períodos principales 
y estos períodos a su vez están compuestos por movimientos sociales muy complejos con 
características distintivas en el área de la política, la economía, el arte, la religión, el 
desarrollo intelectual, el desarrollo tecnológico entre otros. La Edad Antigua Tardía es el 
período de transición entre la Edad Antigua y la Edad Media. Abarca desde los principios 
del cristianismo hasta el establecimiento del imperio Bizantino y la expansión 
musulmana. Por su parte, la Edad Media es el período histórico de la civilización 
occidental comprendido entre el siglo V y el XV. Su comienzo se sitúa 
convencionalmente en el año 476 con la caída del Imperio romano de Occidente y su fin 
en 1492 con el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída del Imperio bizantino, 
fecha que tiene la ventaja de coincidir con la invención de la imprenta (Biblia de 
Gutenberg). También llamada la era obscura del Cristianismo. Este obscurantismo trae 
como consecuencia lo que conocemos como la Edad Moderna. Este es el tercero de los 
períodos históricos en los que se divide tradicionalmente en Occidente la Historia 
Universal. Desde esta perspectiva, la Edad Moderna es el período en que triunfan los 
valores de la modernidad (el progreso, la comunicación, la razón) frente al período 
anterior, la Edad Media, que se identifica con una Edad Oscura o paréntesis de atraso, 
aislamiento y oscurantismo. La Edad Moderna termina con la revolución francesa en el 
1789 y da paso a la Edad Contemporánea. 
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Dentro del cuarto periodo que conocemos como “Edad Contemporánea” están los 
que definimos como Movimientos Modernista y Post-moderno. Esto es importarte porque 
las cinco generaciones que estamos estudiando se encuentran dentro de estos 
movimientos. Consideremos lo siguiente: La Edad Contemporánea es el nombre con el 
que se designa el período histórico comprendido entre la Revolución francesa y la 
actualidad. Comprende un total de 222 años, entre 1789 y el presente. La humanidad 
experimentó una transición demográfica sin precedentes especialmente en las sociedades 
más avanzadas (el llamado primer mundo) y aún en curso para la mayor parte de los 
países subdesarrollados y los países recientemente industrializados. Dentro de este 
período se desarrollan el Modernismo y el Post-modernismo. 
Definir un momento histórico que determine cuando terminó el Modernismo y 
comenzó el Post-modernismo es muy difícil. Sin embargo, la mayoría de los escritores 
concuerdan que la caída del muro de Berlín en el año 1989 evidencia el fin de la guerra 
fría produciendo como consecuencia la cristalización de un nuevo paradigma global cuyo 
máximo exponente social, político y económico es la Globalización. En otras palabras, 
los que nacieron después de estos acontecimientos vinieron a un mundo completamente 
diferente que al de sus padres. No sé si será una ventaja o una desventaja para la 
generación Y el haber venido al mundo en una etapa de transición, pero una cosa si sé: la 
transición ocurrió y es innegable. 
Comencé el subtítulo explicando que el ser humano pertenece a un contexto 
cultural del que no puede escapar. Analicemos ahora lo que significa ser post-moderno y 
quizás podamos entender mejor los rasgos conductistas de la generación Y, y por 
consiguiente la generación Z. Miremos el tema desde tres perspectivas diferentes, 
86 
 
resumiendo los comentarios de los trabajos investigativos de Lyon (1999) y de Cruz 
(2003). Primero, analizaremos las principales características del pensamiento post-
moderno. Segundo, las características histórico-sociales. Y finalmente, las características 
socio-psicológicas. Esto puede ayudarnos a crear una imagen más completa de estas 
generaciones postmodernas. 
Una de las principales características del pensamiento post-moderno es que son 
antidualistas. Los postmodernos aseveran que la filosofía occidental creó dualismos y así 
excluyen del pensamiento ciertas perspectivas absolutas o definidas. Por otro lado, el 
post-modernismo valora y promueve el pluralismo y la diversidad (más que negro contra 
blanco, occidente contra oriente, hombre contra mujer). Asegura buscar los intereses de 
“los otros” (los marginados y oprimidos por las ideologías modernistas y las estructuras 
políticas y sociales que las apoyaban). Todas las religiones son aceptables, todas llevan a 
Dios. Los postmodernos afirman que los textos históricos, literarios o de otro tipo no 
tienen autoridad u objetividad inherente para revelar la intención del autor, ni pueden 
decirnos “que sucedió en realidad”. Más bien, estos textos reflejan los prejuicios, cultura 
y época particular del escritor. Esto se aplica también a la Biblia. Argumentan que el 
lenguaje moldea el pensamiento y que no puede haber ningún pensamiento sin expresión 
del lenguaje. Así que el lenguaje crea literalmente la verdad. Esta se convierte en una 
cuestión de perspectiva o contexto más que algo universal. No existe acceso a la realidad, 
a la forma en que son las cosas, sino solamente a lo que nos parece a nosotros. 
En cuanto a las características histórico-sociales la posmodernidad es la época del 
desencanto. Se renuncia a las utopías y a la idea de progreso. Se produce un cambio en el 
orden económico capitalista, pasando de una economía de producción hacia una 
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economía de consumo. Comienzan a desaparecen las grandes figuras carismáticas y 
surgen infinidad de pequeños ídolos que duran hasta que surge algo más novedoso y 
atractivo. Los medios masivos y la industria del consumo masivo se convierten en centros 
de poder. Deja de importar el contenido del mensaje, para revalorizar la forma en que es 
transmitido y el grado de convicción que pueda producir. Se anula la ideología como 
forma de elección de los líderes siendo remplazada por la imagen y se produce una 
excesiva emisión de información (frecuentemente contradictoria), a través de todos los 
medios de comunicación. Estos se convierten en transmisores de la verdad, lo que se 
expresa en el hecho de que lo que no aparece por un medio de comunicación masiva, 
simplemente no existe para la sociedad. Esto produce un alejamiento del receptor de la 
información recibida quitándole realidad y pertinencia, convirtiéndola en mero 
entretenimiento. En la postmodernidad se pierde la intimidad y la vida de los demás se 
convierte en un show (susceptibilidad). Finalmente se produce un descrédito a las 
instituciones políticas, sociales y religiosas sin precedente. 
Las características histórico-sociales y del pensamiento producen obviamente el 
estereotipo de un individuo con rasgos socio-psicológicos específicos. El postmoderno 
quiere vivir el presente; el futuro y el pasado pierden importancia. Buscan 
incansablemente la gratificación instantánea y se produce un proceso de pérdida de la 
personalidad individual. Rinden culto al cuerpo y la liberación personal, volviéndose a lo 
místico como justificación de sucesos. Para el postmoderno existe una constante 
preocupación respecto a los grandes desastres y al fin del mundo. Aparece un sentimiento 
de pérdida de fe en la razón, en el poder público y la ciencia, en el concepto de justicia; 
pero en contrapartida se rinde culto a la tecnología. El hombre basa su existencia en el 
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relativismo y la pluralidad de opciones, mientras que el subjetivismo impregna la mirada 
de la realidad. Se desvanecen los ideales, la ambición personal de auto-superación y la 
valoración del esfuerzo. La Iglesia y la creencia de en Dios puede interpretarse de 
diversas maneras y todas están bien. El internet se convierte en el centro de la 
comunicación y la diversión. Para ellos las relaciones humanas pasan al plano de 
interacción cibernética. 
¿Cómo ha influenciado todo esto a la iglesia en los Estados Unidos? Al analizar 
las características del post-modernismo saltan a la vista conceptos como: dualismo, 
descredito de las escrituras, verdad relativa, desencanto, entretenimiento, diversidad de 
interpretación, descredito de las instituciones, entre otras que nos enfrían los huesos. 
¿Está la iglesia preparada para ministrar a esta generación? ¿Están nuestros cultos 
diseñados para llamar la atención o apelar a la conciencia de esta generación 
postmoderna? Hasta ahora todo lo que hemos hecho es reaccionar ante la realidad. 
MacArthur (2002) plantea: 
El movimiento evangélico en su conjunto, todavía se está recuperando de su larga 
batalla con el modernismo, no está preparado para un adversario nuevo y diferente. 
Muchos cristianos por tanto no han reconocido aún el gran peligro que plantea el 
pensamiento post-modernista. La influencia del Post-modernismo claramente ya ha 
infectado a la iglesia. (p. 10) 
 
La declaración de MacArthur es reactiva. Muchos son los expertos que han sabido 
diagnosticar el problema. Sin embargo, no he leído solución práctica alguna. Y mientras 
tanto más de un 60% de nuestros jóvenes postmodernos abandonan la iglesia. Realmente 
necesitamos reconocer que las cinco generaciones de personas que se reúnen cada sábado 





Generaciones en conflicto 
Después de analizar brevemente el pensamiento post-moderno, las características  
histórico-sociales y socio-psicológicas podemos comenzar a formularnos un cuadro más 
completo de las realidades que enfrenta la iglesia de hoy. Realmente el cuerpo de Cristo 
enfrenta sobradas razones como para resquebrajarse. De hecho ésta es la respuesta de 
muchos líderes religiosos de hoy. Ante la incapacidad de ministrar una iglesia 
multigeneracional han formulado ingeniosas métodos de mantener a todos contentos. 
Tristemente, las soluciones terminan siendo divisorias, separatistas y contradictorias a los 
principios bíblicos como lo son los  ministerios independientes.  
Las organizaciones religiosas comenzaron a desarrollar hace algún tiempo ideas 
tales como “especialidades” dentro del ministerio pastoral como por ejemplo, “pastores 
de jóvenes”. Los pastores de jóvenes están entrenados para ministrar la generación 
postmoderna. En otras palabras, el ministerio pastoral comenzó a especializarse en 
diferentes campos, casi siempre definidos por brechas generacionales. Esta idea expresa 
que un pastor que estudió y se formó en un mundo modernista no puede, o no tiene la 
capacidad de ministrar generaciones postmodernas. También podemos observar como la 
construcción de capillas o iglesias de jóvenes está a la orden del día. Todas las iglesias 
contemporáneas tienen o están planeando construir un edificio anexo con el fin de 
congregar a los “jóvenes rebeldes” que no quieren participar de los cultos tradicionales. 
En fin, en vez de buscar la forma de integrar a estas generaciones más jóvenes a la vida 
de la iglesia, las soluciones más lógicas o “fáciles” son “que se separen y tengan su 
‘locura’ en otro lugar”. 
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Echemos una mirada a lo que ocurre específicamente en la Iglesia Adventista en 
Norteamérica.  Analicemos el por qué la iglesia multigeneracional se encuentra 
atravesando momentos difíciles. Primeramente necesitamos estudiar las últimas 
estadísticas con referencia a la composición de la iglesia en la División Norteamericana. 
El estudio demográfico fue realizado por el centro de ministerios creativos del 
Departamento de Secretaría de la División Norteamericana entre los años 2008 y 2009. 
Es un estudio muy completo y es el más reciente realizado por la División (Center for 
Creative Ministry, 2008). Dentro de la información podemos encontrar el perfil 
demográfico de la iglesia por edades y por generaciones comparado con la población en 
Estados Unidos y Canadá.  Ellos publicaron las siguientes tablas: 
Tabla 1 
Perfil Demográfico por Edades 
Edades Censo de los 
Estados Unidos 
Canadá Adventistas 
1-5 7% 5% 3% 
5-9 7% 5% 6% 
10-14 7% 6% 6% 
15-19 7% 7% 8% 
20-24 7% 7% 3% 
25-34 13% 14% 5% 
35-44 15% 15% 8% 
45-54 15% 16% 16% 
55-59 6% 6% 7% 
60-64 4% 5% 8% 
65-74 6% 7% 13% 
75-84 4% 5% 12% 






Síntesis del Perfil por Generaciones 
 Pre-Boomers Baby Boomers Generación X Generación 
Milenial 
Censo de EEUU 12% 25% 16% 26% 
Canadá 12% 27% 16% 27% 
Adventistas 32% 30% 10% 14% 
 
Toma solamente una mirada para darnos cuenta de lo que está ocurriendo en la 
iglesia Adventista en Norteamérica. Analicemos lo siguiente: Si sumamos el porciento de 
miembros mayores de 60 años representan casi el 40% de la membrecía de la iglesia, 
exactamente el 38%. Si adicionamos a estos los Baby Boomers, encontramos algo 
sorprendente: el 61% de la Iglesia Adventista en Norteamérica está compuesta por 
abuelos y bisabuelos. 
El estudio muestra que los que pertenecen a la generación X sólo son el 10% de la 
membresía de la iglesia. Esto es algo significativo pues muestra un vacío innegable entre 
las generaciones de los bisabuelos, abuelos, nietos y bisnietos. En otras palabras, las 
generaciones Y y Z reciben poca representación de sus padres y quedan vulnerables a las 
exigencias de generaciones con características completamente distintas a las realidades 
postmodernas. Para complicar más la realidad, los estudios demuestran que el liderazgo 
de la iglesia adventista en Norteamérica en todos los niveles (desde la iglesia local hasta 
los demás niveles de organización) por lo general está en manos de los abuelos y los 
bisabuelos. Ampliaremos esto más adelante. 
Podemos apreciar que los que forman parte de la generación Y (entre los 20 y los 
34 años) son solamente el 8% y según las estadísticas se espera que dejen la iglesia en 
más de un 60%, durante este período. Estos no han podido contar con la influencia y el 
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apoyo de sus padres y se han enfrentado a la realidad de pertenecer a una iglesia adulta 
congelada en el tiempo. Las características del mundo postmoderno los separa cada vez 
más de una iglesia tradicional donde los abuelos y bisabuelos controlan las ideas, 
actividades y expresiones de adoración.  
La generación Z (entre 10 y 20 años) son un 14% y se enfrentan trágicamente a 
una iglesia adulta que sufre la ausencia de sus padres. Mientras existan estas brechas 
generacionales, las nuevas generaciones se verán confrontadas por una iglesia que es 
siempre extraña para ellos. 
Anteriormente expresé que el liderazgo de la iglesia estaba en manos de las 
generaciones más adultas representadas por el 61%. No es difícil percibir esto. Solo hace 
falta participar en algún comité administrativo de la iglesia a cualquier nivel para danos 
cuenta. Recuerdo estar presente en una convención de pastores a nivel de Unión, cuando 
el predicador preguntó cuántos de los presentes había nacido antes del 1960, antes de la 
famosa crisis de Octubre entre Cuba y los Estados Unidos. No hace falta aclarar que me 
encontré entre la minoría. Aquello era un mar de canas. El presentador llamaba a la 
iglesia a la necesidad de renovarse sin darse cuenta que él mismo contaba con más de 75 
años de edad. Y yo pensé: “¡Qué ironía!” 
Estuve investigando sobre el tema pero no pude encontrar estadísticas que 
comprueben lo que estamos planteando. Entiendo que es un tema un tanto escabroso, 
pues puede penetrar las fronteras de la discriminación a las personas mayores y los 
derechos que tiene todo ser humano de sentirse útil mientras pueda hacerlo, mental y 
físicamente, no importa la edad.  
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Bajo ningún concepto pretendo ni siquiera transmitir la idea de que la 
participación en la iglesia deba estar limitada a cultura, género o edad. Sin embargo, 
rompiendo toda discreción sobre el tema la red de noticias adventista publicó un artículo 
muy interesante sobre algo que ocurrió en la Sesión 59 de la Conferencia General. David 
Kokiong, un delegado que se acercó al micrófono y se identificó como uno de los pocos 
representantes de la División Norteamericana menor de 30 años de edad, presentó su 
inquietud: “Me gustaría saber cuándo sería el momento apropiado para abordar el 
problema de la falta de representación de ese grupo de edad”.  Kokiong añadió que 
muchos jóvenes y jóvenes adultos están desinformados o desinteresados, o inclusive 
ignorantes acerca de los procesos y procedimientos que ocurren en la iglesia (Adventist 
News Network, 2010). La brecha generacional es abismal. ¿Cómo ministrar a esta 
generación de jóvenes adultos si ellos no tienen representación y las generaciones que 
están al control de las decisiones están desconectadas de las realidades del mundo de 
hoy? 
En el caso de la iglesia Hispana en Norteamérica necesitamos agregar otros 
elementos que estudiaremos mas adelantes pero creo imprescindibles mencionar en este 
subtitulo sobre generaciones en conflicto. Las generaciones Y y Z en su mayoría son 
parte de lo que llamamos segunda y tercera generación. Estos americanos de nacimiento 
se relacionan con más facilidad con las características de la sociedad norteamericana 
aunque tengan apellidos hispanos. Éstos hablan el idioma Inglés como primera lengua, 
han estudiado en las escuelas y universidades de los Estados Unidos y tienen todas las 
características de los fenómenos sociales de las generaciones que hemos estado 
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estudiando. En otras palabras, nuestros hijos de segunda y tercera generación no son 
hispanos postmodernos, son norteamericanos que se sienten hispanos.  
Esto quiere decir que es la sociedad norteamericana con todos sus beneficios pero 
también con todos sus excesos la que ha forjado la identidad de estos jóvenes. Por 
mencionar algunos factores: idioma, música, vestuario, interpretación de la realidad, 
formación política y religiosa entre otros. La mayoría de ellos se sienten prácticamente 
incapaces de comunicarse en nuestras congregaciones hispanas. Se les hace difícil la 
conexión con las generaciones adultas que están al control del funcionamiento de la 
iglesia. ¿Por qué están estas generaciones en conflicto? A modo de conclusión 




Características Generales de Generaciones en Conflicto 
Generación Silenciosa 
(65-85 años o más) 
Generación Y 
(20-34 años de edad) 
• 30% de la membresía de la iglesia 
en Norteamérica 
• Pertenecen a un mundo Modernista 
• Confiados, pacientes, conformes, 
idealistas 
• Dualistas: Perspectivas absolutas o 
definidas. La verdad es absoluta. 
Existe lo correcto e incorrecto. 
• No todos los caminos llevan a Dios 
• Fe y respeto a las instituciones 
• Respeto a la autoridad 
• Sentido de responsabilidad. 
Compromiso por encima del placer 
• Formales 
• Creen en el orden social 
• La Biblia es la autoridad divina 
inspirada por Dios. 
• Altos valores éticos y morales. La 
privacidad tiene valor.  
• Están a cargo del liderazgo y 
posiciones administrativas en la 
iglesia a todo nivel.  
• Idioma principal: Español 
(Hispanos de primera generación) 
• Música tradicional (piano, órgano 
y algunos instrumentos) Himnos 
tradicionales del Himnario 
Adventista. Interpretan la música 
contemporánea como usada por el 
Diablo. 
• 8% de la membrecía de la iglesia en 
Norteamérica 
• Pertenecen a un mundo Postmoderno 
• Desilusionados, escépticos, 
desencantados 
• Antidualistas: Perspectivas relativas. 
La verdad no es absoluta. Lo 
correcto e incorrecto lo define la 
cultura.   
• Todos los caminos llevan a Dios 
• Descredito a las instituciones 
• Descredito a la autoridad 
• Se vive solo el presente. Búsqueda 
incansable de lo inmediato. 
• Informales 
• Perdida de la personalidad individual 
• Inseguridad en la inspiración de la 
Biblia 
• Valores éticos y morales sujetos a 
interpretación. “Opened Closet” 
• Tienen poca participación o ninguna 
en las decisiones de la iglesia. Se 
sienten desubicados, ausencia de sus 
padres. 
• Idioma principal: Inglés (segunda o 
tercera generación de Hispanos) 
• Música contemporánea (bandas con 
sonidos eléctricos y percusión) 










La adoración entre culturas 
 
Hace solo dos años tuve la oportunidad de viajar a mi pueblo natal Santa Clara, 
Cuba. Fui invitado a tener una campaña evangelística en la misma iglesia donde di mis 
primeros pasos. Fue una experiencia inolvidable, especialmente porque regresaba a mi 
lugar de origen después de 25 años de ausencia. Allí me reencontré con mis raíces y 
comprendí a cabalidad que la identidad de una persona está marcada, entre muchos 
factores, por el contexto donde nace y se desarrolla en los años de la adolescencia. Me 
tomó solo minutos volver a ser el santaclareño aquel que pensé había dejado en el tiempo 
cuando apenas tenía 18 años más de dos décadas atrás. La razón no es difícil de entender. 
Regresé a un lugar que en mi apreciación estaba congelado en el tiempo. Sí, habían 
transcurrido 25 años desde que caminé por aquellas calles la última vez; sin embargo, 
todo regresaba a mi mente como si nunca me hubiese ido. 
Cuando llegué a la casa de mis abuelos, encontré los mismos muebles, las mismas 
puertas, los mismos cerrojos. Lo más impresionante para mí fue recordar el olor 
característico de la casa, el jardín, el baño…. No podía creer que después de tantos años 
todavía mi cerebro registrara no solo las imágenes sino también los olores. La otra 
impresión curiosa la tuve cuando llegué a la iglesia. Nuevamente, parecía que el tiempo 
no había transcurrido. Cada detalle que fue grabado en mi memoria allí estaba, como 
esperando por mí. El parabán (un mueble que se pone a la entrada de la puerta para evitar 
que las personas que pasan por la calle vean lo que esta pasado dentro de la iglesia) 
mostrando los diez mandamientos, las butacas de la iglesia, las losas blancas y negras de 
la plataforma, la cortina color púrpura tapando el bautisterio, la misma gente que me vio 
nacer y crecer (los que quedaban), sentados en los mismos asientos, la misma liturgia: 
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Nada había cambiado. Ellos cantaban los mismos himnos con el mismo piano, hablaban 
el mismo idioma, todos nacidos en aquel lugar. Nada extraño los había forzado a 
cambiar. Sentí nostalgia, tristeza, alegría, ¡qué se yo lo que sentí! No percibí fricciones 
culturales, no sentí influencia postmoderna, ningún joven se me acercó hablando inglés. 
Noté que la iglesia era joven y dirigida por jóvenes, y no distinguí conflictos 
intergeneracionales. Seguramente había otros asuntos por resolver, pero no ése. 
No pude evitar pensar en mi iglesia en Hialeah, Miami. Me di cuenta rápidamente 
que estaba ministrando en un mundo extremadamente complejo. Bajo el mismo techo se 
congregan más de 1000 personas cada sábado influenciadas por diferencias culturales (17 
nacionalidades), fricciones generacionales (5 generaciones separadas por movimientos 
sociales), dos idiomas (español e inglés), y dinámicas de adoración cada vez más 
versátiles. Cualquiera de estos puntos es capaz de llevar a un pastor al borde de la 
demencia. Realmente, la sociedad norteamericana ha dejado de ser “melting pot” y se ha 
convertido en una sociedad de “salad bowl”, en gran parte como resultado de la 
globalización. ¿Qué significa todo esto? Trataremos de explicar estos conceptos. Quizás 
podamos entender mejor la dinámica compleja que envuelve nuestras congregaciones. 
 
La influencia de la globalización en la adoración 
Humberto Eco (2001) sugiere que el modelo del milenio será San Pablo. “Nacido 
en Persia, en el seno de una familia judía que hablaba el griego, leía la Torah en hebreo; 
después vivió en Jerusalén, donde hablaba el arameo. Y, cuando se le pedía el pasaporte, 
era romano” (p. 19). 
Ejemplo interesante de “globalización”. Como la palabra lo indica, la 
globalización  es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que 
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consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del 
mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 
transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Este 
proceso  tiene como “punta de lanza” el avance en las ciencias aplicadas a las 
comunicaciones y al transporte, lo que ha convertido a nuestro planeta azul en un 
pequeño condominio al que le hemos puesto el sugestivo nombre de “Aldea Global”. 
El fenómeno globalizador de la actualidad no tiene parangón con ninguno de los 
movimientos anteriores porque ahora se trata de la integración y unificación de la vida 
política, económica, social y cultural de los habitantes de este planeta incluyendo 
obviamente la iglesia. Como ya lo hemos mencionado, en el eje de este proceso ha estado 
el cambio tecnológico, sobre todo en el terreno de las comunicaciones y los transportes. 
Con los nuevos descubrimientos del último tercio del siglo XX, no sólo se acortan los 
tiempos y se reducen los costos, sino que tiene lugar también una revolución que de 
manera contundente incorpora a prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana 
en este proceso. Basta señalar algunos ejemplos. En 1930 una llamada de tres minutos 
entre Londres y Nueva York costaba $300.00; hoy cuesta menos de un dólar por teléfono  
(Fischer, 2003, p. 85) y es casi gratuita en Internet. Nuestros hijos y nosotros mismos nos 
comunicamos y hacemos operaciones financieras en tiempo real en todo el mundo a 
través de Internet. Steve Fosset demostró en 2005 que es posible volar alrededor del 
mundo sin compañía y sin paradas en 67 horas y dos minutos (Carol, 2009, p. 97). Ahora 
es posible volar a casi cualquier parte del planeta en diecisiete horas e incluso 
comunicarnos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo en cuestión de 
segundos (Satir, 2005, p. 386). Una persona puede estar en cualquier lugar conocido del 
99 
 
mundo en solo 24 horas. Las noticias vuelan las cadenas noticiosas en tiempo real. El 
acceso a los medios de comunicación como la radio, televisión y el internet son 
relativamente asequibles a cualquier persona. Todo el mundo tiene acceso a YouTube, por 
citar sólo un ejemplo, sin ningún costo. 
Son estos grandes avances los que nos dan las herramientas para poder 
intercambiarnos y generar dependencias mutuas entre pueblos, lugares, personas, 
sociedades, culturas y creencias  religiosas que hasta hace poco tiempo actuaban como 
mundos aislados sin tener que enfrentar las fuerzas externas de la globalización. Este 
proceso innegable atenta contra el fundamento de las culturas sociales y religiosas que 
ven cómo se desintegran sus tradiciones produciendo un sentimiento de inestabilidad y 
superficialidad. 
Los conceptos de “religion-online” (importar formas de religión y prácticas 
religiosas a Internet), y “online-religion” (adaptar la religión para crear nuevas formas 
interactivas de espiritualidad en red) se han hecho comunes (Campbell, 2010, p. 234). 
Kim (2010) ha señalado que muchas megaiglesias consideran a quienes asisten a la 
iglesia (y quienes ven el programa desde su casa) como “consumidores”, y adoptan 
valores y tácticas de mercadeo a sus estrategias de crecimiento de iglesia. Ilustrando este 
punto, el autor añade que dichas iglesias proveen no sólo espacios de adoración y 
comunión, sino también de compras, entretenimiento y deporte que atraen más 
“consumidores de religión” (p. 30).  
Esta cultura la podemos resumir en una frase “cualquier cosa va”. Se ha 
argumentado que para muchos Internet, más que un enlace global entre computadoras 
personales, es como una enorme catedral donde pueden encontrar a Dios; de hecho, 
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muchos líderes religiosos ven Internet como una herramienta para reconectar a la gente 
postmoderna con la religión (Campbell, 2005, p. 55). La iglesia obviamente se ha visto 
afectada por este tipo de fenómenos. Esa idea de parroquia de pueblo, tradicional, estable, 
donde el sacerdote era la máxima figura espiritual de los feligreses y habitantes de la 
vecindad ha desaparecido casi por completo en occidente. Los medios de comunicaciones 
han introducido nuevos métodos de hacer iglesia a través de la televisión y el satélite. 
Cualquier persona en Sudamérica puede estar sentada frente al televisor mirando la 
programación en vivo de una mega iglesia en California con traducción simultánea.  
Este acceso desmedido a la variedad de programas religiosos de cualquier lugar 
ha producido una cultura global sobre la adoración. La combinación del pensamiento 
postmoderno y la globalización en un mundo cada vez más pequeño y accesible han 
traído como consecuencia una iglesia que no sabe qué hacer por mantener sus tradiciones 
y credos. En otras palabras, el mundo se ha convertido en una aldea donde lo definido y 
específico es una utopía.  
Por otra parte, las instituciones religiosas tradicionales en occidente no están en la 
agenda espiritual del hombre posmoderno. Ellas han sido cuestionadas de raíz, 
reinterpretadas y colocadas en un museo como instituciones e ideas caducas. Los 
movimientos religiosos independientes se han convertido en la principal forma de hacer 
iglesia. Cualquiera, dondequiera, organiza una iglesia, le pone un nombre y comienza a 
predicar lo que quiere. Las reacciones de las instituciones religiosas tradicionales 
organizadas han sido diversas. Estas instituciones han visto con impotencia como muchas 
iglesias han claudicado en mantener la fidelidad al evangelio por la popularidad o los 
métodos novedosos. Otras, simplemente se han encerrado en sus propios caparazones, 
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creyéndose portavoces de una verdad que el mundo ya rechazó. Muchas más, 
simplemente han caído en el cinismo, arropados por los nuevos “evangelios” que el 
mundo saca al mercado con cada nuevo día. Stott (1992) escribe: 
Esta impresión, de que el cristianismo es algo remoto, obsoleto y carente de 
actualidad está muy difundida. El mundo ha cambiado de manera dramática desde los 
tiempos de Jesús, y sigue cambiando a una velocidad cada vez más sorprendente. La 
gente rechaza el evangelio, no necesariamente porque crea que es falso, sino porque 
no encuentra resonancia en él. ¿Puede la Iglesia superar el desafío de la modernidad? 
¿O ha de sufrir el ignominioso destino de los dinosaurios, igualmente incapaz de 
adaptarse a un medio cambiante, para terminar extinguiéndose? (p. 110) 
 
La Iglesia Adventista se encuentra en medio de esta realidad. Paradójicamente, 
los adventistas siempre hemos soñado con una iglesia que tenga presencia en la ancha faz 
de la tierra. Desde nuestros comienzos, la iglesia adventista soñó con llevar el mensaje 
del regreso del Señor al mundo entero. De hecho, hoy en día ese sueño es una realidad. 
Sin embargo, en mi opinión la iglesia a nivel local no ha podido manejar los desafíos que 
presenta un movimiento mundial. Llegamos a ser demasiado exclusivos, demasiado 
específicos, especialmente en los detalles periféricos. Tristemente, cuando se enfatizan 
los detalles periféricos se estimula la crítica, el juicio, la censura de aquellos que  no se 
conducen a la altura de estas exigencias sub-culturales. Esta exclusividad ha producido 
mucha fricción en un mundo que se diversifica por día. 
La Iglesia Adventista en Norteamérica es un emblema de esta diversificación 
(esto se aplican también a la iglesia en Europa). Hermanos adventistas de todo el mundo 
emigran cada año y se establecen en los Estados Unidos trayendo con ellos las 
costumbres culturales de cada región. Para ellos la realidad (la verdad) está limitada a su 
contexto y la iglesia en la que se congregan (incluyendo la de su propia etnia) está muy 
lejos de esa realidad. La adoración congregacional es el blanco de todos los ataques. 
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¿Cuáles son los elementos de adoración que deben ser aceptados en cada reunión? La 
respuesta llega coloreada de subculturas. La música es la pólvora que detona toda 
discusión. Cada quien tiene una opinión y la defiende como la única verdad. Esta realidad 
se complica tremendamente en las iglesias hispanas pues se ven representadas por más de 
20 países diferentes con sus respectivas subculturas. Los que no conocen a los hispanos 
piensan que porque todos hablamos español, todos procedemos de trasfondos culturales 
similares. Nada más lejos de la realidad (Benuto, 2013, p. 196). La diversidad hispana en 
las iglesias de Norteamérica, sin lugar a dudas, puede ser y es causa de fricciones. 
Realmente la iglesia se ha visto influenciada por la globalización. Los medios de 
comunicación muestran una iglesia cristiana diversa, sin fronteras, sin términos definidos 
donde los elementos de adoración están siempre en evolución. La mente postmoderna no 
se siente perturbada por los cambios constantes mientras que las congregaciones donde 
predomina el control de la primera generación sienten que este fenómeno está atentando 
contra lo que ellos interpretan como ideal. La iglesia se encuentra ante una nueva 
encrucijada; sin embargo, en mi opinión no es un trance destructivo, sino de definiciones, 
de cuestionamientos, de preguntas y respuestas que la deben llevar a enfocar su misión y 
su tarea pastoral desde un nuevo escenario: el siglo XXI. La Iglesia debe evaluar y 
estudiar el terreno y la influencia de los dos más grandes fenómenos de nuestro tiempo: la 
globalización y la posmodernidad. Y sobre este nuevo escenario la iglesia está obligada a 
reconocer y asumir los nuevos desafíos para seguir cumpliendo su milenaria misión. El 
hombre posmoderno sigue formando parte de la gran humanidad de todos los tiempos 
que tiene en la obra sustitutoria de Jesucristo la fuente eterna para que su vida pueda tener 
trascendencia y significado. 
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La diferencia entre el melting pot y el salad bowl 
Estados Unidos, el país creado por inmigrantes, sigue constituyéndose en el área 
más importante de inmigración en el mundo actual numéricamente hablando, por lo 
menos en números. Aunque para la década de 1960 Estados Unidos recibía cerca de 
300.000 inmigrantes por año, el número de inmigrantes legales ha ascendido a un millón 
por año, (Peoples & Bailey, 2012, p. 379). 
A pesar de que casi todos los estadounidenses son o descienden de inmigrantes de 
mayor o menor antigüedad, la historia americana ha vivido permanentemente sumida en 
un debate interminable sobre la inmigración: a qué inmigrantes admitir, cuántos, con qué 
características... y en torno a los equilibrios en la mezcla de orígenes étnicos y culturales 
(Ramos, 2010). La discusión con relación  a la asimilación, a la integración o al 
pluriculturalismo es particularmente intensa en el seno de la sociedad estadounidense 
postmoderna. Recordemos que una de las características del movimiento postmoderno es 
la capacidad de asimilar la diversidad y lo relativo. En otras palabras, no todo el mundo 
debe pensar igual, lucir igual, o expresarse igual. El pensamiento orientador parece ser 
que hay muchas formas de llegar a Dios, y todas ellas pueden funcionar. Para las nuevas 
generaciones, el pluralismo es la nueva religión. 
Melting pot o salad bowl, ¿qué significa esto? A comienzos de los años veinte se 
planteó la fórmula del “melting pot”, que encontró su expresión académica en la Teoría 
de la Asimilación presentada por dos representantes de la Universidad de Chicago 
quienes defendían la idea de que con el tiempo los nuevos inmigrantes acabarían 
asimilándose a la sociedad norteamericana en la que se lograría una perfecta mezcla, a 
modo de “puré o potaje cultural”, entendiendo este proceso de forma unilateral, de 
104 
 
asimilación del inmigrante a la sociedad receptora. De manera que el “melting pot” es la 
cazuela donde el cocinero echa todo tipo de ingredientes produciendo un potaje cultural 
que termina siendo igual a la sociedad que recibe al inmigrante (Park & Thomas, 1927, p. 
51). Todo esto suena muy bien, pero ¿mostrará esta teoría la realidad?  
En los años sesenta surgieron nuevos planteamientos que reconocían la creciente 
importancia de la diversidad étnica y del pluriculturalismo en la sociedad americana y 
que reflejaban una realidad innegable. La sociedad americana lucia más un “salad bowl” 
que un “melting pot”. Frente a la idea de la asimilación a la sociedad a la que se 
incorporaba el inmigrante, estos nuevos planteamientos defendían la idea de que cada 
grupo étnico poseía el derecho a desarrollar su propia cultura y sus propios valores en la 
sociedad que los acoge. Se trataba de una respuesta al incremento de la diversidad étnica 
resultante de la afluencia de nuevas corrientes migratorias, de procedencia mayoritaria a 
partir de entonces del Centro y del Sur del continente americano y del Asia. Era también 
una reacción a la teoría de la asimilación, reelaborada por Gordon (1964), defendiendo la 
idea de que nunca había existido el "melting pot", sino una especie de ensalada, el "salad 
bowl" (fuente de ensalada), es decir, la superposición de varias culturas sin existencia de 
una síntesis integradora de ellas. ¿Qué significa esto? Sencillamente que la sociedad 
norteamericana es el producto de infinidad de subculturas que se desarrollan dentro de un 
marco social, político y cultural sin perder características específicas y sin integrarse 
completamente a la sociedad que los ha recibido.  
¿Pudiera existir algo parecido dentro del contexto adventista y más aún en el 
contexto adventista hispano en Norteamérica? Por muchos años pensamos que la iglesia 
Adventista era una especie de “melting pot” o cultura que trascendía el tiempo y el 
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espacio. Por mucho tiempo la iglesia luchó infructuosamente por mantener una imagen 
homogénea. Creíamos incorrectamente que si éramos adventistas sin importar el 
trasfondo cultural, debíamos ser vegetarianos, vestir de cuello y corbata, las mujeres no 
podían usar pantalones, cantar solamente la música del himnario adventista tradicional y 
guardar el sábado, entre otros… En otras palabras, pensábamos que el adventismo 
funcionaba como la olla donde entraba todo tipo de ingredientes produciendo finalmente 
una iglesia uniforme en todos los aspectos incluyendo la adoración. Sin embargo, esto no 
se acerca a la realidad, ni fue nunca la realidad, incluyendo en el argumento a la iglesia 
neotestamentaria. En el capítulo anterior demostramos como la iglesia fundada por Jesús 
era extremadamente diversa.  
Expresar que la iglesia debe reflejar un “melting pot” es ignorar el contexto de la 
iglesia de hoy, especialmente las circunstancias que envuelven la iglesia hispana en 
Norteamérica. Estamos representados por más de 20 países, diferentes culturas y 
subculturas, los recién llegados y los que nacieron aquí, los que no hablan inglés y los 
que no hablan casi español, los que estudiaron en nuestros países y los que fueron 
educados aquí, etc., etc., etc. Objetivamente, nos parecemos más a un “salad bowl” donde 
cada ingrediente que forma parte de la ensalada mantiene su sabor y textura y no 
necesariamente pierde su identidad completamente para formar parte de un caldo o 
cocido uniforme. No perdamos de vista que ambas teorías presentan la diversidad dentro 
de un recipiente. El recipiente une los ingredientes. En el primer caso (melting pot), los 
ingredientes pierden su sabor específico para convertirse en una pasta uniforme. No se 
tolera la diversidad. En el segundo (salad bowl) los ingredientes están dentro del 
recipiente pero no pierden su sabor e identidad. Son parte de la ensalada a pesar de la 
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diversidad. En mi opinión, el recipiente que une los ingredientes es la iglesia, el mensaje 
y la misión. Ellos son capaces, a través del Espíritu Santo, de mantenernos unidos a pesar 
de la diversidad.      
La adoración congregacional se encuentra al centro de esta dinámica y del 
conflicto con los jóvenes. Como dijimos con antelación la adoración se compone de 
expresiones. ¿Deben estas expresiones reflejar el “melting pot” o el “salad bowl”? ¿Qué 
dicen las diferentes generaciones? No hace falta hacer un análisis profundo para saber la 
respuesta. Para esta altura del estudio ya podemos contestar la pregunta basados en las 
diferencias de la mente tradicional y la postmoderna. El 61% de nuestras congregaciones 
(mayores de 60 años) defenderían el concepto del “melting pot” mientras que el 8% 
(generación Y) respaldaría la teoría del “salad bowl”. Obviamente todos los elementos de 
la adoración se ven afectados por la forma en la que se entiendan estos conceptos. Por un 
lado la idea de la homogeneidad lucha por prevalecer y por otro lado la realidad de una 
iglesia heterogénea, cada vez más diversa trata de sobrevivir las tensiones de conceptos 
tradicionales insostenibles. La liturgia, la música, las expresiones de adoración están 
constantemente influenciadas por estas dos tendencias. Más allá de ser influenciadas, yo 
pienso que se encuentran en tensión perpetua. 
 
Como interpretan los jóvenes la adoración 
¿A qué pudiéramos comparar la iglesia y el culto hoy en día? La Biblia usa varias 
imágenes para describir lo que es la iglesia: imágenes como el edificio, el cuerpo 
humano, un rebaño, entre otras, se han convertido en representaciones comunes de la 
iglesia. ¿Cuál es la imagen que hoy describe con mayor exactitud la mayoría de nuestras 
congregaciones o a un considerable número de ellas? En una consulta teológica dedicada 
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a evaluar los desafíos de la iglesia ante la modernidad, Henriquez (2002) sugirió 
acertadamente que la metáfora de la bodega de barrios y el supermercado es una imagen 
apropiada de la iglesia contemporánea (p. 1).    
La Iglesia Adventista, indiscutiblemente, se ve afectada por la influencia de la 
globalización en la adoración, el efecto del “salad bowl” y las tensiones que produce el 
pensamiento postmoderno. Las nuevas generaciones dentro de la iglesia adventista hacen 
mucha presión tratando de introducir elementos nuevos en el culto congregacional como 
resultado del entendimiento de lo que debe ser la adoración. Naturalmente, este 
entendimiento procede de algún lugar. 
Pensemos lo siguiente: la iglesia enmarcada en el pensamiento moderno 
tradicional puede ser comparada con  una bodega, mientras que la iglesia desde el punto 
de vista postmoderno se parece más a un supermercado. Esta comparación nos ayudará a 
visualizar el proceso de transición que ha experimentado la iglesia de la modernidad a la 
postmodernidad. Pensemos en esa bodega de la esquina del barrio, donde se hacen las 
compras básicas del día, todos se conocen por su nombre, saben la historia de cada uno, 
preguntan por la familia y entablan conversaciones sobre la vida. El dueño de la bodega 
no está preocupado por la competencia, no presenta grandes promociones, y la gente no 
es tratada como consumidor, sino como persona, casi como familia. En realidad la gente 
no va a la bodega en busca de algo sensacional. Pero surgen los supermercados, y ya no 
se establecen en los barrios. Son edificios enormes en lugares extraños al consumidor. 
Los clientes son raros. Nadie conoce a nadie. Ya no son personas las que pasan por allí, 
con sus nombres, sus conversaciones. Son consumidores potenciales. El dueño no conoce 
la historia ni la vida de ellos. Las cosas básicas y esenciales no son las más importantes. 
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Lo que vale es lo superfluo, lo que se vende, como la promesa de una vida más 
confortable y feliz. 
En la cultura postmoderna la imagen del supermercado autoservicio parece 
describir la realidad de la iglesia cristiana contemporánea. Esta imagen hace del 
evangelio un producto, convierte la iglesia en un gran supermercado, al ser humano en un 
consumidor y al pastor en un gerente. Huan (2011) advierte que la variedad del 
cristianismo contemporáneo puede conducir a esta mentalidad de la iglesia como 
supermercado y al “consumismo” cristiano (p. 113). Dentro de esta cultura la principal 
preocupación de la iglesia es cómo vender ese producto. Las palabras de un pastor del 
área que tiene un programa en televisión describen fielmente la realidad: “Nosotros 
tenemos el mejor producto, con la mejor garantía, sólo nos falta aprender a venderlo” 
(Barbosa, 1997, p. 15). Y la iglesia (¡o la transmisión por algún medio de comunicación!) 
parece ser el mejor lugar donde ese producto se ofrece, se promueve y se vende 
(Henríquez, 2002, p. 1). Si esta es la realidad del mundo que nos ha tocado vivir, 
analicemos entonces cómo interpretan los jóvenes la adoración en una iglesia que se 
parece cada vez más a un supermercado.  
Pocos de nosotros tenemos un compromiso serio con un supermercado. 
Compramos en uno de ellos hasta que los precios son demasiado altos, y luego vamos a 
otro hasta que un empleado nos trata mal, tan sólo para ir a otro más donde encontramos 
mejores precios y gente más amable. De la misma manera, muchos se han acostumbrado 
a hacer lo que Svigel (2012) llama church shopping (ir de iglesia en iglesia para ver cuál 
me gusta más), church hopping (“saltar” frecuentemente de iglesia en iglesia sin ningún 
compromiso porque “ya no me llena”), y church dropping (no simplemente cambiar de 
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iglesia, sino dejar de ir a la iglesia para quedarse viendo sermones en Internet y por 
televisión). Svigel (2012) explica que estamos viviendo en una cultura cristiana que 
considera church shopping, hopping y dropping como algo normal (pp. 151-153). La 
religión de la actualidad parece estar en competencia con las industrias de 
entretenimiento y diversión (Spinks, 2010). 
Hablar de adoración o culto congregacional es referirnos, específicamente, a la 
manifestación colectiva que realizan las comunidades cristianas en un día, espacio y 
tiempo determinado. Tiene que ver con las expresiones que la comunidad de fe articula 
de forma pública a Dios en una actividad específica, donde convergen, cantos, lecturas, 
testimonios, música, oraciones, sermones, entre otros elementos. Estas reuniones de 
adoración son vitales dentro de la iglesia cristiana, y ellas expresan lo que la comunidad 
cree, siente y hace como pueblo de Dios. Costas (1974) explica: 
El culto es un índice de la realidad que vive la iglesia porque refleja el nivel de 
compromiso que ha contraído con el mundo…Las oraciones, el sermón y los 
anuncios sirven para determinar el contenido ético-teológico de una congregación. 
Revelan hasta qué punto la iglesia está orientada hacia el mundo. Indica si esa 
comunidad está  integrada o desligada de la sociedad, si se ve a sí misma sirviendo en 
la comunidad, si concibe el culto como un refugio alienante o como una celebración 
liberadora. En fin, el culto pone de manifiesto la naturaleza y misión concreta y 
existencial de esa organización. (p. 39) 
 
En otras palabras, las expresiones de adoración nos ayudan a pulsar el nivel de 
entendimiento teológico en una comunidad de creyentes. Entendemos por teología la 
manera como la gente percibe e interpreta a Dios desde sus propias circunstancias, y de 
cómo hace concreta su fe en la vida cotidiana. En este caso se asume la teología no como 
un acto contemplativo, sino como acto encarnado en acciones u omisiones por parte de la 
iglesia. ¿Qué pensamos de Dios? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo entendemos sus proyectos y 
su Palabra? ¿Cómo entender la voluntad de Dios? ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? 
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Todas estas interrogantes, entre muchas más, exigen un esfuerzo consciente o 
inconsciente sobre cómo interpretamos la revelación de Dios, vista por supuesto, desde 
nuestras realidades particulares. Esas respuestas, que expresan nuestra manera de 
entender y vivir la fe, es a lo que llamamos teología. Y es el culto cada sábado el 
escenario por excelencia donde expresamos las respuestas a estas interrogantes a través 
de todo lo que hacemos y de la manera cómo lo hacemos. Es decir, la teología se encarna 
y toma forma en todos los elementos de la liturgia, llegando esta a ser medio a través del 
cual se enseña, refuerza y transmite lo que creemos e interpretamos acerca de Dios y su 
relación con él y la comunidad. 
El culto es un espejo en el cual reflejamos nuestra manera de acercarnos y, por 
qué no, también de alejarnos de Dios. En el culto los pastores tienen la oportunidad de 
compartir sus ideas e interpretaciones a través de los sermones; la feligresía de cantar y 
de expresarse de acuerdo con las particularidades de cada iglesia. El culto funciona como 
termómetro e indica la profundidad o superficialidad de la fe y la teología de una iglesia. 
En él aflora la cosmovisión de los creyentes, sus prioridades y en qué términos la iglesia 
local se vincula con el mundo. En estas reuniones se usan y refuerzan las imágenes de 
Dios con las cuales la iglesia se identifica más, y por tanto orientan su razón de ser. En 
otras palabras podríamos afirmar: “dime cómo adoras y te diré lo que crees.” 
No somos nosotros los únicos que hemos tenido que lidiar con estas 
circunstancias de cambios, retos y transición. La iglesia no puede escaparse de los efectos 
que las transformaciones históricas y los cambios de paradigma acarrean. Por ser parte de 
este mundo no tiene más alternativa que reenfocar su fe constantemente a la luz de las 
nuevas realidades que se le presentan, ya que el no hacerlo la llevaría irremediablemente 
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a minimizar su presencia profética en nuestra sociedad. Los cristianos del primer siglo 
tuvieron que lidiar con las complejidades que le presentaba la propuesta cultural 
globalizada del imperio romano. Casi todos los libros del Nuevo Testamento reflejan las 
contradicciones, retos riesgos y oportunidades que la iglesia naciente y en expansión tuvo 
que enfrentar. De la misma manera los reformadores del siglo XVI no solo fueron 
producto de su época, sino que en muchos casos se valieron de las propuestas nacientes 
de la modernidad para impulsar sus ideas. Al respecto, Salinas (1997) dice: 
Los reformadores, reflejando el espíritu de su época, se valieron de las herramientas 
lingüísticas y humanistas, como el redescubrimiento de los idiomas clásicos, 
incluyendo el hebreo y el griego, la exégesis gramático histórica y la critica a la 
teología escolástica de parte del humanismo. (p. 196) 
 
Hace sólo unas décadas era imposible visualizar la iglesia contemporánea con sus 
cambios y transformaciones. En la modernidad los cambios eran graduales y perceptibles, 
en la postmodernidad las trasformaciones las captamos cuando ya están caducando y 
dándole lugar a otra. Por años, los cultos de las iglesias se mantuvieron inconmovibles y 
con muy pocos ajustes. Las discusiones sobre el tema giraban en torno a si se debían usar 
instrumentos nacionales o el piano típico de los misioneros, y también lidiaban con el uso 
de los himnos heredados de la iglesia anglosajona en contraposición al empleo de los 
llamados “coritos”. Las diferentes denominaciones reflejaban una liturgia relativamente 
semejante en casi cualquiera de sus iglesias locales. Henríquez (2002) explica que hoy, 
por el contrario, la liturgia parece haberse globalizado, y no son muy evidentes las 
diferencias entre cómo se desarrolla un servicio de adoración en una iglesia 
neopentecostal y uno en una congregación de corte bautista o metodista (¡o adventista!) 
que haya sido contagiada por el espíritu de la llamada “renovación de la alabanza” (p. 3). 
Definitivamente, no tendría sentido negar que la iglesia de la postmodernidad ha 
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cambiado de manera significativa la forma como realiza sus servicios de adoración. A fin 
de sobrevivir en medio de la cultura globalizada de la adoración postmoderna, incluso 
muchas iglesias de corte tradicional se han visto empujadas a modificar sus rígidas 
liturgias. 
Para la sociedad postmoderna, la imagen domina la realidad. Ser importante es 
aparecer en alguna pantalla o en un Web site. Parece haberse perdido el amor por la 
verdad (Kerbs, 2002). La “cultura de la palabra” ha sido reemplazada por la “cultura de la 
imagen”. Hoy predomina el lenguaje de los símbolos, de los códigos visuales, de lo 
estético. Lo retórico se ha replegado dando lugar a la imagen que se pasea por las grandes 
salas de cine, las enormes vallas que se siembran en nuestras ciudades, y en los medios 
impresos. La televisión es la reina de la cultura que idolatra la imagen, y la comunicadora 
de los sueños del hombre y la mujer del mundo contemporáneo (Henríquez, 2002, p. 4). 
De hecho, Collins (2004) explica que la televisión frecuentemente es considerada la 
quintaesencia de la postmodernidad, el constituyente intrínseco y central de la época (p. 
375).  
Los locales tradicionales de reunión han sido reemplazados, en una muy buena 
proporción, por espacios mejor acondicionados para recibir cientos o miles de personas, 
además de los músicos con sus instrumentos, y se hacen preparativos en relación con las 
luces y el escenario apropiado para que ellos hagan su presentación. Al pensar en 
construir un lugar de adoración, ahora se tiende a incluir en los planes todo esto, además 
de pantallas gigantes, cubículos para el control de audio y vídeo, con todos sus 




La reforma del siglo XVI nos legó un culto centrado en la retórica, especialmente 
en la predicación. De hecho hasta no hace mucho, para el común de los hermanos lo más 
importante del culto era el sermón. Esto ha cambiado y ahora la música ha sustituido el 
lugar que tradicionalmente ocupaba la predicación expresada en forma de discurso. El 
centro de la reunión está enfocado en los encargados de presentar y dirigir el momento de 
culto. La congregación es el público expectante de lo que ocurre en el escenario. El culto 
es una sofisticada presentación centrada en músicos y moderadores, quienes conducen la 
actividad al estilo de los presentadores de televisión, con sus posturas, gestos e imagen. 
Tal como lo explica Pérez (1996),  “los predicadores ceremoniosos o circunspectos son 
reemplazados hoy por el pastor-animador; por la palabra estridente, por los aplausos y 
cantos entonados con mucho ritmo” (p. 12). Como si fuera poco, a todo este espectáculo 
se añade la “competencia” entre uno y otro espectáculo, medida por la cantidad de 
adoradores (o, dicho más explícitamente, espectadores) y el “rating religioso” 
(Henríquez, 2002, p. 5). 
Mientras la época de la modernidad entronizó a la diosa razón, los posmodernos 
le han perdido confianza y en su lugar han enfatizado los sentimientos. El “pienso, luego 
existo” pasó a la prehistoria y ha sido reemplazado por el “siento, luego existo”; el homo 
sapiens parece haber sido desplazado por el homo sentimentalis; el imperio de la razón ha 
sido sustituido por el dominio del sentimiento y la subjetividad (Marzal, 2002, p. 218). El 
mundo postmoderno está lleno de ideas espiritualistas a la orden de quienes quieran 
sentirse bien interiormente. Se buscan soluciones dentro de cada quien, en lugar de 
buscarlas por fuera. En lugar de propiciar el razonamiento, se invita a la experimentación. 
En vez de pensar, se invita a sentir. 
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Este énfasis en la experiencia es parte esencial de cómo las nuevas generaciones 
interpretan la adoración en base a las expresiones en el culto de la iglesia. Dios se hace 
presente “para hacerme sentir ‘bien’, para hacerme vibrar de gozo, para provocar en mi 
las emociones más fuertes, para ‘llenarme’ de paz”. La alabanza, que ahora lucha por 
ocupar más de 70% del tiempo del “culto”, se convierte en espacio de “psicoterapia 
espiritual”, y la hegemonía de los sentidos se hace presente por medio de cantos cuyos 
contenidos abundan en expresiones tales como: “sentir”, “palpar”, “tocar”, “ver”, 
“llenar”. La Biblia se subordina a la experiencia, la cual se hace normativa para toda la 
iglesia y el propósito del culto es provocar y estimular las emociones de los adoradores a 
fin de que puedan experimentar la presencia de Dios y ser mejores creyentes. La 
espiritualidad se confunde con “emotivismo” y evasión de la realidad. La contemplación 
predomina sobre la acción y lo individual sobre lo colectivo (Henríquez, 2002, p. 5). 
La adoración moderna podría categorizarse como adoración con el hemisferio 
izquierdo del cerebro (la parte analítica), mientras la adoración en la posmodernidad se 
caracteriza por usar el hemisferio derecho del cerebro (la parte creativa). Entre los 
estereotipos de gente que ha desarrollado “el lado izquierdo del cerebro” están los 
contadores, cirujanos, científicos y eruditos; por otro lado, los poetas, los artistas, los 
músicos, y los predicadores son ejemplos apropiados de gente con capacidades típicas del 
“lado derecho del cerebro” (Anderson, 1994, p. 104). Mientras que la adoración en la 
modernidad estaba guiada por el cerebro, la adoración posmoderna parece estar 
controlada por los sentimientos (Henríquez, 2002, p. 6).  
Explicando esto, Anderson (1994) describe magistralmente el problema que 
muchas de las nuevas generaciones están viviendo, mediante la historia de Pat, una 
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jovencita que se acercó a él preocupada por las emociones que había sentido en la iglesia, 
en contraste con la idea tradicional de la cultura de sus padres en la cual la adoración 
debe ser con el intelecto: “Pat es una de esos cristianos del hemisferio derecho del 
cerebro criados en una iglesia típica del hemisferio izquierdo del cerebro, y que están 
luchando con sus sentimientos convulsionados” (p. 113). A veces se sienten atraídos 
hacia la adoración contemporánea expresiva y llena de sentimientos, pero ocasionalmente 
les llena un sentimiento de culpabilidad y extrañan la seguridad y el orden de la 
adoración tradicional de sus padres. Algunos cristianos “del cerebro derecho” criados en 
iglesias “del cerebro izquierdo” se ofenden con sus hermanos que han liberado sus 
sentimientos y disfrutan de las dimensiones emocionales de su fe, aunque detrás de esas 
críticas ellos estén reprimiendo sus anhelos “del cerebro derecho”. Otros cristianos con 
menos raíces “del cerebro izquierdo” y criados en un ambiente “del cerebro derecho” no 
entienden porqué sus hermanos “del cerebro izquierdo” no pueden expresar con libertad 
lo que sienten hacia Dios. La situación de la iglesia se hace más complicada porque 
muchos cristianos “del cerebro izquierdo”, quienes aportan más recursos financieros a la 
iglesia y ocupan las posiciones directivas más importantes, se preocupan porque en su 
opinión las generaciones nuevas, las “del cerebro derecho” están dejando entrar 
“elementos extraños” en la adoración. 
No necesitamos saber inglés para percatarnos de que lo “light” es un elemento 
intrínseco de lo que hoy conocemos como postmodernidad. Este término muy usado por 
nuestros jóvenes significa, entre otras acepciones, “ligero”, “frívolo”, “liviano”. Lo 
“light” promociona una vida sin compromisos y sin complicaciones. En esta cultura 
donde la frivolidad se interpreta como una manera de ser inteligente, las personas como 
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simple consumidores, y la vida como un espacio al que hay que suministrarle el mayor 
placer, en el menor tiempo posible, toma forma una adoración que de alguna manera se 
sintoniza con las necesidades creadas por la misma realidad postmoderna. El culto se 
vacía de sus contenidos fundamentales para que pueda ser asimilado y aceptado 
fácilmente por la mente postmoderna. Se sustenta y promueve un “cristianismo 
descafeinado” que se hace evidente en los sermones sin sustancia, cantos sin teología, 
testimonios sin vida, ofrendas sin gratitud, adoración sin adoradores, reuniones que no 
reúnen, espiritualidad sin Espíritu y fe sin Evangelio. El Evangelio se presenta como un 
producto y tiene que ser ofrecido litúrgicamente en un formato que debe ser atractivo y 
llamativo, por lo que debe “vaciarse” de todo aquello que pueda interpretarse como 
compromiso, sacrificio, esfuerzo, y entrega. Debe ser estético y lucir bien, por lo que 
tiene que deshacerse de todo lo que carezca de belleza, es decir que no sea “fashion”. 
En conclusión, muchos jóvenes interpretan la adoración como el momento que 
satisface el gusto religioso de los adoradores y que, como lo sugiere Henríquez (2002), se 
hace cómplice de una teología “light”, que se exhibe en las pulidas vitrinas de las 
liturgias que presentan un evangelio sin cruz, un discipulado sin costo, resurrección sin 
crucifixión, espiritualidad sin Espíritu, iglesia sin discípulos, predicación sin persecución, 
reino de Dios sin justicia, cielo virtual, y un evangelio de la “gracia barata” (pp. 7-8). 
 
Conflictos asociados con la adoración 
 
Sería inútil no reconocer que existen muchos conflictos en nuestras iglesias 
asociados con la forma en la que se expresa la adoración. Con relación a este tema todo el 
mundo tiene opinión. Tristemente estas opiniones están basadas más bien en el gusto y 
trasfondos culturales que en principios bíblicos. Las expresiones musicales, el orden en la 
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liturgia y el lenguaje, son temas que se discuten sábado tras sábados en los pasillos de la 
iglesia. Yo he llegado a pensar y con razones suficientes que para muchos es más 
importante el tema de la música y que se mantenga el mismo orden litúrgico a que se 
predique el mensaje con fundamento bíblico y sana doctrina. 
Hace algún tiempo nos visitó un predicador que me dejó con la boca abierta. 
Entre muchas otras barbaridades que dijo desde el púlpito, planteó con énfasis desmedido 
que las leyes levíticas todavía están en vigencia. Por ejemplo, expresó que los recién 
casados necesitan un año entero de luna de miel y que cuando salgamos a pasear el 
perrito por el vecindario debemos llevar una estaca. No me paré de mi asiento por respeto 
al momento de adoración; sin embargo, muchos hermanos se me acercaron después del 
servicio para celebrar el sermón y pedirme que siguiera invitando a este individuo. Por 
otro lado, sólo dos semanas después de este incidente, el grupo de alabanza juvenil 
introdujo entre sus instrumentos una caja de percusión y pareció que la bomba atómica 
había explotado en la iglesia: según algunos, el diablo se había metido en la iglesia, el 
techo se iba a derrumbar y el Armagedón había llegado. Definitivamente la iglesia de hoy 
está más preocupada por definir cuáles instrumentos se pueden usar en el culto que lo que 
se dice desde el púlpito. 
Esto nos lleva a analizar tres elementos críticos en el conflicto. La música, la 
liturgia y el idioma se levantan como puntos cardinales de la discusión. Pienso que 
después de haber estudiado en términos generales las brechas generacionales, la 
influencia del Post-modernismo, la globalización de la adoración y como interpretan los 
jóvenes dicha adoración estamos listos para adentrarnos en la investigación de temas más 
específicos como los mencionados con antelación. Recordemos que definimos la 
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adoración con la expresión pública de nuestro entendimiento de Dios, de su Palabra y su 
misión y  que estas expresiones, obviamente, se comunican en un idioma determinado, en 
un orden litúrgico especifico y en estilos de música aceptados por los adoradores. 
 
La música: Tema central del conflicto 
Quien se aventure a escribir o hablar de música en el contexto de la iglesia, hoy, 
está sujeto a lluvias y truenos. Realmente la música tiene el potencial de dividir, 
desintegrar  y formar problemas como no lo tiene otro elemento en la adoración. Creo 
que es la pólvora que produce los grandes disgustos en la iglesia. Tristemente, estos 
conflictos son esencialmente generacionales. En otras palabras, la confrontación ocurre 
por lo general entre el 30% que pertenece a la generación silenciosa identificados como 
“conservadores” (aproximadamente entre los 60 y los 85 años) y el 8% de la generación 
Y (entre 20 y 32 años) considerados postmodernos liberales. No pretendo bajo ningún 
concepto tratar de ponerle el cascabel al gato, ni descubrir el Mediterráneo. En otras 
palabras, no es la intención de este proyecto definir conceptos relacionados con la 
música, y mucho menos precisar quién esta correcto y quién en lo incorrecto; esa tarea se 
la dejo a los expertos en ese tema. Es mi intención exponer de forma sencilla alguna 
referencia histórica del surgimiento de la música contemporánea e identificar esos 
elementos que producen tanta fricción en relación con el tema. Para ello, creo que lo 
mejor que podemos hacer, una vez identifiquemos las partes en tensión, es compararlas 
en una tabla. Recordemos las características principales del pensamiento postmoderno 
(histórico-social y psicológico) pues veremos que se hacen presentes nuevamente en el 
tema de la música en la iglesia. 
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Hace algún tiempo me invitaron a predicar en un “Sábado Joven” en cierta iglesia, 
y desde que llegué puede sentir el ambiente caldeado. Se podía cortar el aire con una 
cuchilla. El pastor me recibió con cara larga, mostrando preocupación y disgusto. Me dijo 
con voz entrecortada: “Pastor ayúdame, la iglesia está en llamas”. Me tomó sólo unos 
segundos descubrir lo que estaba ocurriendo. El worship team compuesto por jóvenes 
estaba cantando música contemporánea cristiana.  
Me senté al final de la iglesia y pude ver cómo se levantaban muchos hermanos 
azorados con la música. Una pareja de personas mayores se levantó en el mismo banco 
donde estaba sentado y mientras pasaban por mi lado dijeron en voz alta para que yo los 
escuchara: “¿Por qué? ¿Por qué cada vez más un número mayor de iglesias está 
ofreciendo fuego extraño al Señor?” Y el indirectazo continuó: “Los ángeles se han 
retirado de este lugar con la cabeza baja. Lo que se presenta como música en algunas de 
nuestras iglesias hoy en día es una vergüenza”. Me resultó interesante que cuando 
terminó la reunión varios jóvenes se me acercaron para agradecer mi presencia. Cuando 
les pregunté: ¿Qué es lo que más les ha gustado del culto? La respuesta no se dejó 
esperar: “El worship pastor, la música nos elevó al cielo.” 
La música contemporánea ha llegado para quedarse. Sería inútil ignorar que es 
ésta la música que las nuevas generaciones conocen y aprecian. Pero, ¿si en la iglesia 
sólo cantábamos himnos y coritos, de dónde salieron todos estos ritmos y estilos 
musicales? Considerada como radical en sus primeros años, la música cristiana 
contemporánea fue desde sus comienzos aceptada y recibida por muchos líderes 
cristianos respetados del mundo evangélico. Se entiende como música cristiana 
contemporánea el poner letra religiosa a cualquier estilo de música popular. Por esta 
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razón, la música cristiana contemporánea es diversa en cuanto a los géneros musicales, y 
comprende una gran variedad de estilos, entre los cuales se encuentran el pop, rock, rock 
alternativo, salsa, rock cristiano, folk, balada, ranchera, punk y heavy metal, entre otros. 
Muchos artistas de música popular fueron alcanzados por el Evangelio y se dedicaron a 
seguir produciendo su música, ahora al “servicio de Dios”. En un libro dedicado a 
estudiar la adoración y el crecimiento de la iglesa, J. E. White (1992) narra como Chuck 
Smith, el innovador pastor de la Capilla Del Calvario en Costa Mesa, California, cosechó 
el fruto del “Movimiento de Jesús” y reportó que 5000 personas fueron salvas a través del 
ministerio de conciertos de música cristiana contemporánea en su iglesia. 
Ya desde principios de la década de los setenta comenzó una revolución en las 
expresiones de la música cristiana que se conoce hoy en día como la “revolución del  
worship” y que cambió radicalmente el panorama tradicional de la adoración 
congregacional. Bisagno (1971) lo explica de la siguiente manera: 
La música de pelo largo, los himnos de funerales, y los directores de cánticos de dura 
cerviz matarán a la iglesia más rápido que ninguna otra cosa en el mundo. Pongamos 
la historia en el lugar correcto por un minuto. No existen vibrantes y grandes iglesias 
ganadoras de almas, que alcancen a las multitudes, bauticen cientos de conversos, 
alcancen a las masas, y que tengan música rígida, los siete amenes, y una dieta fija de 
himnos clásicos; no existen. No es que haya unas pocas. No hay ni una, no las hay; no 
hay. (p. 62) 
 
Josh McDowell, quien a través de sus libros y de sus múltiples conferencias se 
convirtió en uno de los más famosos evangelistas a nivel mundial, formó un equipo con 
el grupo cristiano de rock contemporáneo Petra (transcripción de la palabra griega 
‘‘roca’’), para llenar auditorios por todos los Estados Unidos. Así desafiaban a los 
jóvenes a recibir el eterno mensaje del evangelio y a seguir radicalmente a Jesús. Billy 
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Graham permitía que cantantes populares cristianos como Kenny Marks y Cliff Richards 
compartieran con él la plataforma de sus cruzadas. 
Este movimiento no muestra señales de extinguirse, por el contrario se renueva 
constantemente con nuevos artistas y nuevos estilos musicales. Chandler (1992) predijo a 
comienzos de la década de los noventa que la tendencia a usar formas contemporáneas de 
adoración en la iglesia local ‘‘tocará fortísimo más allá del 2001, especialmente según 
vayan ganando atención los nuevos libros de canciones, las letras y los artistas cristianos” 
(p. 49). Aun, a pesar de que algunos consideran que esta tendencia es la revolución más 
grande en la iglesia moderna, de acuerdo con los especialistas en crecimiento de iglesias 
es también la fuente de la controversia mayor. Los oponentes acumulan evidencia para 
demostrar que lo que en la superficie parece útil, aún una herramienta enviada por Dios, 
es en realidad una treta finamente disfrazada por el enemigo. Ellos mantienen que la 
aceptación de la iglesia de esta herramienta solo demuestra el atractivo del mundo a la 
carne y la falta de discernimiento de la cristiandad. Los oponentes insisten en que el fruto 
que está siendo producido a través de este medio no perdurará, y en su mejor opción, 
tendrá un gusano en él. De hecho, el vínculo con estas nuevas corrientes musicales es 
considerado tan serio y difundido que desde a finales de la década de los ochenta ya se 
veían declaraciones como la de Seidel (1988), quien vio esta integración de la música 
secular y la adoración a Dios como una evidencia clara de que la iglesia ha entrado en la 
etapa final de la apostasía de Laodicea (pp. 42-64). Este fuerte argumento ejemplifica los 
sentimientos intensos que hay en ambos lados de la controversia. Las líneas divisorias 
han sido trazadas, pero la respuesta todavía no es clara. ¿Es esta música de Dios o del 
diablo, bendición o veneno, santa o mundana? 
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La Iglesia Adventista, como las demás denominaciones, no ha podido escaparse 
del debate.  No podemos cegarnos a las realidades. Las generaciones más jóvenes tienen 
acceso a todo este movimiento musical a través de los medios y se identifican por razones 
obvias a las expresiones contemporáneas. En otras palabras la “revolución del worship” 
ha roto todas las fronteras creando confusión, controversia y disgusto. Por un lado 
tenemos a un grupo conservador de generaciones adultas que interpretan la música 
cristiana contemporánea como Babilonia, la madre de las abominaciones y las rameras y 
por otro lado tenemos una generación nacida durante la revolución del worship, 
productos de un mundo postmoderno y global que se siente muy identificado con todos 
esos movimientos musicales de ritmos contemporáneos con líricas cristianas. 
En su obra dedicada a estudiar congregaciones adventistas, Sahlin (2002) 
reconoce que la música es la mayor controversia que enfrenta la iglesia en los últimos 
años. En una de las tablas que él presenta podemos ver intuitivamente lo que ocurre. El 
73% de los encuestados acepta que la música es inspiradora, mientras que un 8% la 
encuentra aburrida y un 6% se siente frustrado (p. 1). El análisis se pone más interesante 
cuando vemos que un 63% prefiere los himnos tradicionales, y el órgano o piano es el 
único instrumento usado en un 81% de nuestra música. El trabajo no entra a analizar las 
preferencias por edades, esto hubiese aclarado más el panorama. Indiscutiblemente, el 
estudio refleja la población de nuestra iglesia (62% baby boomers y mayores, 8% 
generación Y).  Es interesante notar que el 8% de los encuestados encuentra la música 
aburrida. Me encantaría saber qué porcentaje de este grupo pertenece a la generación Y. 
El estudio se limita a reconocer que: “el gusto con relación a la música está dividido entre 
lo “viejo” y lo “nuevo,” lo que significa que tiene el potencial de producir conflictos 
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destructivos a no ser que la iglesia trabaje el asunto con sabiduría y gracia, permitiendo 
que el Santo Espíritu guie.” (p. 3). De hecho, el estudio muestra también que casi la mitad 
de la iglesia en Norteamérica estaba envuelta en conflictos relacionados al estilo de 
adoración en el año 2002. Estoy seguro que la cifra es mayor hoy. 
Para visualizar mejor y a modo de resumen comparemos en la siguiente tabla 
ciertos puntos generales desde la perspectiva adventista. Por usar términos que nos 
ayuden a identificar las dos corrientes musicales y sus efectos en la adoración 
congregacional adventista llamemos a uno, “corriente musical conservadora” y a la otra, 
“corriente musical contemporánea”, por llamarles de alguna forma. 
 
Tabla 4 
Música, Tema Central del Conflicto en la Iglesia Adventista 
Corriente conservadora Corriente liberal contemporánea 
 Parecen tener muy bien definido lo 
que significa el término: “música 
sacra” o música apta para ser 
interpretada en la iglesia. 
 La música apta para la iglesia se 
limita a los himnos del himnario 




 El piano o el órgano son los 
instrumentos ideales para la 
adoración. 




 Usualmente se niega el uso de 
pistas. 
 Rechazo a los instrumentos y 
 No saben lo que significa el término: 
“música sacra” No pueden definir cuál 
música se debe usar en la iglesia y cuál no. 
 
 La música apta para la iglesia no se limita 
al himnario. No tiene que ser 
necesariamente de autores adventistas 
(globalización de la música). Se usan todo 
tipo de estilos populares con letra 
cristiana. 
 Cualquier instrumento bien tocado es 
aceptable. 
 
 Los instrumentos de percusión son 
imprescindibles. La música 
contemporánea no puede prescindir del 
bit.   
 Se usan continuamente las pistas. 
 
 Uso necesario de los instrumentos y 
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sonidos eléctricos. Se leen las 
letras del himnario. 
 
 
 La música se interpreta como un 
principio de la adoración. 
 Las letras tienen sentido y mensaje 
doctrinal. No existe la repetición 
excesiva de frases. 
 Rechazo a los gestos vocales. 
 
 Música suave, dulce, apacible. 
 Amplio repertorio de himnos  
 Música que promueve el espíritu a 
la reverencia y adoración. Apela a 
la razón. 
 
 Los consejos de Elena G. de White 
con relación a la música están 
vigentes. Se citan sus escritos 
constantemente buscando apoyo 
para defender la música 
conservadora. 
 Se rechaza la asistencia a 
conciertos en teatros y de artistas 
de otras denominaciones  
sonidos eléctricos. Uso de las 
computadoras y pantallas donde se 
proyectan las lechas con imágenes bien 
preparadas. 
 La música se interpreta como una 
expresión de la adoración  
 Las letras muchas veces carecen de 
sentido y se repiten las frases 
incansablemente sin coherencia doctrinal 
 Se emiten sonidos roncos y curvas 
sonoras. Se le llaman “sufistas de la voz” 
 Música estridente, ruidosa, chillona. 
 Se cantan siempre las mismas canciones  
 Música que promueve una experiencia 
espiritual. Apela a las emociones. Las 
letras abundan en expresiones como  
“sentir”, “palpar”, “tocar”, “ver”, “llenar”. 
 Elena G. de White esta fuera de contexto, 
pertenece a otro mundo. La Biblia es la 
máxima autoridad: “Todo lo que respire 
alabe a Jehová” 
 
 
 Se promueve la asistencia a conciertos de 
música cristiana contemporánea con 
artistas famosos evangélicos. 
  
 
Dos mundos, dos generaciones, dos maneras de ver las cosas, dos hijos de Dios, 
adventistas, separados por el abismo de una realidad innegable. Los dos buscando al 
mismo Dios bajo el mismo techo de la iglesia local y a la misma vez tan lejos en la 
concepción del mundo que los rodea. La música es solo la pólvora que enciende la 
polémica de un conflicto mucho más grande y complejo. 
 
La Liturgia: ¿Tradicional o Contemporánea? 
Hace poco llamé al pastor de una iglesia que iba a visitar para preguntarle la 
dirección y los horarios del culto divino y me dijo: “¿A qué culto quieres asistir? Somos 
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tradicionales a las 8 a.m., contemporáneos a las 9 a.m. y mixtos a las 11 a.m.” Su 
respuesta me hizo recordar un anuncio que leí en una valla y que refleja muy bien el 
fenómeno de la globalización de la liturgia contemporánea. Esta iglesia carismática 
independiente trataba de mercadear sus servicios: “Somos carismáticos en nuestra 
liturgia, bautistas en nuestra predicación, y episcopales cuando vamos a la mesa.” 
Los cambios hacia la adoración contemporánea han sido una fuente de 
controversia significativa en muchas congregaciones. Aunque la música ha sido la 
pólvora detonante de las grandes polémicas, tenemos que aceptar que no ha sido el único 
elemento que produce tensión en el seno de la iglesia. La liturgia se ha visto también en 
el campo de batalla. La forma, el orden, y las características específicas que constituyen 
el culto de adoración congregacional han sido cuestionadas, debatidas y rediseñadas por 
las nuevas generaciones. Por muchos años dentro de la cristiandad en general hubo un 
consenso casi colectivo en cuanto a los elementos y el orden que componían dicha 
liturgia; sin embargo, esto dista mucho de la realidad. La mente postmoderna ha 
redefinido el concepto del culto y los elementos que lo componen. Se ha dicho con 
propiedad que “el patrón litúrgico que se sigue en las experiencias de adoración de las 
mega-iglesias o aquellas que intentan repetir su estilo, podría resumirse fácilmente: 
"canta, canta, canta, ora, canta, ora, predica, canta, ora y vete a la casa’.” (Vasconcelos, 
n.d.) Toda esta dinámica ha traído una reacción feroz entre los defensores de una liturgia 
tradicional. Sin embargo, los cultos tradicionales no parecen llenar las expectativas ni 
siquiera de los adultos. Se supone que el culto sea el momento de experimentar la 
presencia de Dios en el calor de la familia cristiana; pero, esto no está ocurriendo. Barna 
(1999) reportó lo siguiente: 
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“Nuestras encuestas entre adultos que asisten regularmente a la iglesia indican que un 
tercio de esas personas jamás ha experimentado la presencia de Dios. La mitad de 
todos los adultos que asisten a la iglesia admiten no haber experimentado la presencia 
de Dios en ningún momento durante el año anterior.” (p. 83) 
 
¿Liturgia tradicional o contemporánea? Por un lado tenemos el culto 
contemporáneo muy sencillo, espontáneo, informal y emocional, apto para la mente 
postmoderna.  La liturgia contemporánea es caracterizada generalmente por mucha 
música, no existe un orden rígido, se presentan las partes como si fuera un programa de 
televisión, existen efectos de luces y pantallas y el vestuario de los participantes es 
informal. Por otro lado tenemos el culto tradicional, organizado, racional, rutinario, apto 
para una mente moderna que no parece preocuparse siquiera por sentir la presencia de 





 Los horarios son importantes: Escuela 
Sabática 9: 15 a.m. Culto Divino 11: 
00 a.m. 
 El repaso de la lección de Escuela 
Sabática por días de la semana con el 
maestro de la clase, y tiene una 
connotación educacional. 
 Culto divino dirigido y organizado 
por los ancianos. 
 El orden es rígido, invariable. Lo 
estamos haciendo así desde el siglo 
XIX. ¿Por qué cambiar? El patrón 





- Primer himno congregacional 
 Los horarios no son importantes. Lo 
mismo da en la tarde que en la mañana. 
 
 Conversatorio sobre un tema bíblico 
con enfoque espiritual y social. La E.S. 
tiene connotación social.  
 
 Culto divino organizado por un back 
stage coordinator. 
 El orden del culto debe ser variado, 
sencillo y ameno. No hay problemas en 
cambiarlo semana tras semana. Un 
patrón común es: 




- Diezmos y ofrendas 
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- Lectura Bíblica 
- Oración de rodillas 
- Diezmos y ofrendas 
- Parte especial 
- Sermón 
- Himno final 
- Oración  
- Música Especial 





 Los participantes se sientan en la 
plataforma. A veces no alcanzan las 
sillas para todos los que participan. 
 Vestuario: Traje y corbata. Las damas 
deben usar falda y medias. 
 
 Templo bien iluminado 
 
 Poco uso de imágenes 
 Sermón que apele a la razón. Casi 
siempre doctrinal. Énfasis en 
verdades distintivas. 
 
 Los dramas no son parte del culto. No 
se enfatiza la decoración.  
 
 No hay aplausos ni expresiones como 
“¡Aleluya!” 
 
 Los participantes suben y bajan de la 
plataforma. No hay sillas en la 
plataforma. 
 Vestuario: No es importante. Informal. 
Combinación de chaqueta y jeans a la 
moda. 
 Templo en  penumbras, la plataforma 
iluminada. 
 Uso excesivo de imágenes 
 Sermón apela a los sentimientos. Uso 
de ilustraciones y anécdotas. 
Evangélico. Énfasis en la experiencia. 
“Esto me funciona a mi” 
 El drama es intercalado en cualquier 
parte del culto. Decoración apropiada. 
 
 Presencia de expresiones verbales y 
corporales. Aplausos. 
 
¿Qué argumentan los defensores del culto tradicional en contra de la presión que 
existe por las nuevas generaciones por endorsar un culto más contemporáneo. Cierto 
pastor adventista expresó sus preocupaciones en relación con ese tema en un artículo 
dedicado a argumentar que al abrazar el movimiento postmoderno el Adventismo está 
perdiendo su “identidad espiritual y doctrinal”. El artículo sugiere que   nuestra 
“experiencia de adoración” es igual que cualquier otra denominación o iglesia, y que 
debido a ello muchos de nuestros miembros, sobre todo jóvenes, están abandonándonos 
por una “mejor experiencia de adoración” (Grolimund, 2004, p. 6).  
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El autor recién citado añade que las similitudes entre la adopción del culto 
contemporáneo de la mayoría de las denominaciones por parte de la iglesia adventista 
está haciendo más fácil para el adventista el identificarse con las otras denominaciones. 
En otras palabras, el giro del “lado izquierdo” al “lado derecho” del cerebro en la 
adoración adventista ha hecho que en algunas congregaciones la doctrina no signifique 
demasiado, e incluso que sea vista simplemente como un molesto elemento que sólo 
ocasiona división dentro de la iglesia y cierra las puertas para gente de otras 
denominaciones.  Grolimund (2004) dice específicamente que “el Sábado, el Santuario, la 
Marca de la Bestia, y otras creencias Adventistas distintivas están en muchas partes 
llegando a ser una turbación,” exponiendo al adventismo a ser barrido por la onda 
ecuménica del cristianismo tipo feel good (p. 6).  
Grolimund agrega que la espiritualidad viene de estar con Dios y experimentarlo. 
Debido a que el espíritu detrás del postmodernismo no es de Dios, la espiritualidad real 
en la presencia de este espíritu falso disminuirá en lugar de aumentar.  Esta es la razón 
del porqué  vemos la introducción creciente de “cosas del mundo” en el culto de 
adoración corporativo protestante. Paralelo al advenimiento del movimiento 
contemporáneo es la pérdida real de diezmos y ofrendas.  Esto ha ocurrido mayormente 
debido a dos factores: Primero, los miembros desconformes están enviando sus diezmos 
y ofrendas a ministerios independientes que se oponen a la tendencia pentecostal. 
Segundo, la pérdida de espiritualidad está provocando una falta de compromiso.  Esto se 
ve en la pérdida masiva de entradas que la iglesia está experimentando actualmente.  
Muchos miembros ya no ven en el ofrendar de la iglesia algo distintivo o único y así no 
practican la ofrenda de sacrificio en ningún nivel. La iglesia continúa perdiendo 
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miembros en gran escala. Muchas iglesias están cerrando sus puertas.  Donde una vez el 
Adventismo creció vigorosamente ahora es débil o trágicamente no existente.  Yo creo 
que el impacto del postmodernismo en muchas iglesias y servicios de culto es 
directamente responsable de la mayoría de las apostasías y alejamientos con que nosotros 
nos enfrentamos ahora.  Ya no puede la gente hablar de una experiencia única con Dios 
basada en Su Palabra.  Sin esta práctica, los problemas, pruebas y desafíos de la vida 
están barriéndonos fuera de la iglesia y de su mensaje. 
Obviamente, las nuevas generaciones no están de acuerdo con estos argumentos. 
Ellos plantean que la iglesia muestra falta de comprensión y que los líderes ejercen un 
control sobre el culto y sus expresiones con los cuales ellos no pueden identificarse. 
Sahlin (2002) expone cifras interesantes que de algún modo contradicen los argumentos 
de los defensores del culto tradicional. Por ejemplo, el estudio muestra que en más de un 
50% las iglesias que están creciendo son aquellas que tienen  cultos múltiples y variados. 
El estudio también muestra que aquellas iglesias que han incorporado elementos 
contemporáneos en el culto son las que más rápido están creciendo (pp. 13-15). 
Las generaciones jóvenes, más allá de identificarse con las expresiones 
contemporáneas de adoración, encuentran en los nuevos modelos los siguientes 
beneficios. Cierto autor (York, 2003, pp. 123-126) los presenta de la siguiente manera: 
Primero, la adoración contemporánea incluye normalmente un número de 
canciones cantadas en sucesión, con poco o nada de discurso intermedio. En formas más 
tradicionales de adoración, sería normal que los himnos sean entremezclados con rezos, 
lecturas, los artículos litúrgicos, etc. La práctica tradicional a veces es considerada 
“emparedado de himno-rezo” y la forma contemporánea “adoración en bloque” o la 
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“alabanza y la adoración”. Segundo, una característica notable de la adoración 
contemporánea es el líder de la adoración. Un líder de adoración es normalmente músico 
(a menudo un guitarrista o un pianista) con capacidad de conducir la congregación. 
Muchos compositores de las canciones contemporáneas de la adoración son también 
líderes de adoración. El líder de la adoración tiene un papel prominente en servicios 
contemporáneos de la adoración y es responsable de mucha de la dirección espiritual de 
la reunión al elegir las canciones que serán cantadas. Tercero, las liricas son proyectadas. 
Luego llegó a ser impráctico que las iglesias utilicen el himnario. Por lo tanto muchas 
iglesias que adoptan un estilo contemporáneo de adoración  proyectan las letras de las 
canciones sobre unas o más pantallas.  Los predicadores usan las pantallas para presentar 
imágenes apropiadas al tema. Cuarto, la adoración contemporánea incluye a menudo 
otros elementos no encontrados en formas convencionales de adoración. Drama, 
típicamente bajo la forma de bosquejos cortos, se utiliza para destacar algún punto 
importante del mensaje. Se muestran video- clips y películas de duración corta. Y 
finalmente, todo lo referente a liturgia es a menudo tema de discusión dentro de la iglesia. 
Ha sido necesario adoptar un estilo que sea aceptable a cada persona, y en los últimos 
años se ha creado el término “adoración mezclada” para combinar el uso de elementos 
tradicionales y contemporáneos. 
Repito: Dos mundos, dos generaciones, dos maneras de interpretar la liturgia, dos 
grupos de hijos de Dios, separados por el abismo de una realidad innegable. Los dos 
buscando al mismo Dios bajo el mismo techo de la misma iglesia y a la misma vez tan 
lejos en la concepción del mundo que los rodea. Lo relacionado con la liturgia demuestra 
una vez mas lo lejos que se encuentran una generación de la otra. No es difícil entender 
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entonces, el por qué los jóvenes no se sienten bien en nuestros cultos y expresan que 
estos no son relevantes para ellos. 
 
Idioma: Español, inglés, ¿bilingües? 
¿Qué idioma hablan los hispanos de segunda y tercera generación en 
Norteamérica? Tal pareciera que no es un tema importante en lo que tiene que ver con la 
integración de los jóvenes en nuestras congregaciones; sin embargo, el asunto del idioma 
es crucial a la hora de elaborar estrategias que puedan mantener a nuestros jóvenes 
conectados con la iglesia. ¿Hablan ellos español, inglés o son bilingües? Todos estamos 
de acuerdo que el español es la primera lengua de los hispanos de primera generación. 
Recordemos, estos son los que conforman la mayoría en nuestras congregaciones. ¿Qué 
idioma hablan los hijos de estas personas que emigraron a los Estados Unidos varias 
décadas atrás? Quizás nos aventuremos a decir que los hispanos de segunda y tercera 
generación son bilingües. Obviamente, este sería el ideal y el anhelo de toda familia 
hispana. Sin embargo, la realidad es que aunque estos jóvenes de segunda y tercera 
generación pueden “comunicarse” en español, la lengua primaria de ellos es el inglés. 
Ellos crecieron mirando la televisión en inglés, se educaron en inglés, aprendieron a leer 
en inglés, y se comunican entre sí en inglés. 
En una obra sobre misiones y la gente hispana, Sanchez (2006) explica que “los 
estudios realizados muestran que la segunda generación hispana tiene algunos contactos 
sociales fuera de su propio grupo cultural y son bilingües, innegablemente con mayor 
dominio del inglés que del idioma español. La tercera generación tiene muchos contactos 
sociales fuera de su propio grupo cultural y el inglés es la lengua predominante” (p. 25). 
Ahora comenzamos a entender mejor el cuadro que vivimos en nuestras iglesias todos los 
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fines de semana. Los jóvenes en el parqueo del templo, conversando en inglés. Los que 
están dentro del templo están jugando con los teléfonos o el iPad. El pastor está 
predicando su mejor sermón; sin embargo, los jóvenes están desconectados. Al factor de 
una liturgia tediosa y letárgica tenemos que añadirle el elemento de una música 
tradicional con la que ellos no se relacionan y, por si esto fuera poco, necesitamos 
agregar un elemento más: el idioma. Sí, nuestros hijos son bilingües, pero ¿es esta 
declaración legítima? ¿Pueden ellos entender completamente un sermón en español? 
Para mí, como pastor, fue muy triste escuchar que mi hijo mayor me dijera a los 
13 años de edad que por primera vez en su vida había disfrutado del culto de adoración. 
Cuando escuche su declaración quede atónito. Estábamos en un campamento de jóvenes 
y el predicador invitado había sido un pastor de jóvenes de segunda generación y había 
predicado en “espanglish”. Las palabras de mi hijo me hicieron reflexionar por varios 
días. Le pregunté a mi hijo menor que habla menos español que su hermano mayor por el 
culto y me comentó que había sido un programa muy bueno. “The preaching was very 
good” me contestó. Me di cuenta rápidamente que algo no andaba bien con lo que estaba 
pasando. ¿Cómo era posible que mis hijos, uno a los 13 años y el otro a los 9, 
identificaran la experiencia que tuvieron en el campamento de jóvenes como la primera 
vez que se sintieron conectados con el mensaje? ¿Qué había pasado con tantos sermones 
que el papá, pastor de la iglesia, había predicado por tantos años? 
La realidad que enfrentamos los padres de jóvenes de segunda y tercera 
generación es que el hecho de que nuestros hijos entiendan cuando les hablamos en 
español no quiere decir que están preparados para adorar en español. Parte esencial del 
culto es el estudio de la Palabra de Dios. Es durante el sermón cuando están más 
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desconectados. No siguen el mensaje y no lo están siguiendo porque no lo entienden a 
plenitud. Ellos entienden perfectamente cuando los mandamos a la ducha, los mandamos 
a acostar o a hacer las tareas; sin embargo, se les hace muy difícil seguir un mensaje de 
40 minutos en español. No están relacionados con el lenguaje, no leen la Biblia en 
español, no estudian el folleto de la Escuela Sabática en español, no conocen las frases, 
expresiones y los dichos propios del idioma de sus padres. Tristemente necesitamos 
reconocer que si queremos mantener a los jóvenes de segunda y más aún, los de tercera 
generación con nosotros, necesitamos abrir las puertas a un culto que incluya 
programación en inglés. O por lo menos debemos buscar la forma de que aquellos que 
ministran a nuestros jóvenes tengan la capacidad de entenderles cuando ellos se expresen 
en inglés. Es imprescindible que el tema del idioma se tome en cuenta a la hora de 
proponer estrategias para mantener a los jóvenes conectados con la vida de la iglesia. 
Alguien pudiera decir con frialdad: “Bueno, si hablan inglés que se vayan con los 
americanos.” Esto sería maravilloso si fuera así de simple. Por lo menos estarían en algún 
lugar y siendo ministrados; sin embargo, esta no es la solución que satisface el dilema. 
Los hispanos entre americanos blancos siempre serán hispanos. Hablan un inglés 
perfecto, pero sus apellidos siguen siendo González, Fernández, Rodríguez, o algo así. 
También los ojos son negros y la tez oscura. Siguen siendo hispanos. La solución sería 
todavía aún más incompatible si se congregaran con afroamericanos.  
En la Conferencia de la Florida tememos muchos hispanos reuniéndose en 
iglesias de anglos y en muchas de estas congregaciones los hispanos están buscando la 
forma de crear una misión hispana dentro de la congregación americana. Para los 
americanos esto es algo interesante pues sienten que están ayudando a los hispanos e 
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interpretan el tema como que están haciendo obra misionera entre los hispanos que viven 
en sus comunidades. Lo que estoy tratando de decir es que aunque los de segunda y 
tercera generación hablen inglés, sean profesionales y  funcionen perfectamente dentro 
del contexto de Norteamérica se siguen sintiendo hispanos y parte de la familia hispana. 
Son parte de nosotros, y necesitamos retenerlos con nosotros y hacerlos parte de nosotros. 
Para ello necesitamos reconocer que hay que derribar muchas barreras que impiden que 
ellos se integren en nuestras generaciones. El idioma es una de esas barreras. Al final, yo 
creo que somos nosotros los que necesitamos más de ellos. Necesitamos su idioma, 
necesitamos sus estudios, necesitamos sus recursos, necesitamos su legalidad y la 
capacidad de desenvolverse en este país que nos ha recibido. 
Tal como hemos revisado en este capítulo, la adoración entre generaciones 
enfrenta desafíos como las diferencias y conflictos entre las generaciones implicadas, y la 
influencia del postmodernismo. A esto se unen los efectos de la globalización y el 
impacto de la tecnología en las actitudes de asistencia a la iglesia y otros asuntos 
relacionados. Por otro lado, entender la diferencia entre el melting pot y el salad bowl 
ofrece herramientas para comprender mejor cómo integrar las diversas culturas en la 
iglesia, especialmente en el contexto de regiones como Norteamérica, con sus típicos 
patrones multiculturales. Tales consideraciones ayudarán a los líderes a planear más 
cuidadosamente la música, la liturgia, y el idioma, con el fin de unir las diversas 
generaciones en adoración. El capítulo siguiente está dedicado a describir la estrategia 







CAPÍTULO IV  
 
ESTRATEGIA PARA INTEGRAR A LOS JÓVENES  
 
EN LA VIDA DE LA IGLESIA 
 
 
La iglesia de hoy atraviesa una etapa que va a redefinir la misión y dirección que 
ha de tomar en el contexto del siglo XXI. Se ve claramente en el horizonte la necesidad 
ineludible de enfrentar grandes decisiones que involucran restructuración organizacional, 
reenfoque misional y creación de estrategias que puedan responder a las demandas de una 
iglesia cada vez más diversa y multigeneracional. Si aspiramos a que la iglesia sea 
relevante en el siglo XXI debemos levantarnos ante la responsabilidad de buscar y poner 
en práctica respuestas para estos desafíos.  
 
Perfil de la iglesia de Hialeah 
Este capítulo está dedicado a presentar una estrategia práctica que pueda 
ayudarnos a dar solución al gran desafío que enfrenta la iglesia de Hialeah con relación a 
la integración de los jóvenes a la vida de la iglesia. Para ello es necesario presentar una 
breve reseña histórica de la iglesia, describir el contexto comunitario en el que se 




Breve reseña histórica 
La Iglesia Adventista del Séptimo Día de Hialeah se inició en 1969 con 47 
miembros provenientes de la iglesia Hispana Central de Miami. Ésta, a su vez, había sido 
organizada con 40 miembros por la Asociación de la Florida el 20 de diciembre de 1959 
y fue la primera iglesia hispana en la Unión del Sur. Morton (1979) expresa que como 
producto de la ola de inmigrantes cubanos entre el 1959 y 1962 (más de 215,000 
refugiados), para la década de 1960 la Iglesia Central tenía entre su feligresía de más de 
400 miembros. 
La iglesia Hispana Central de Miami jugó un papel clave en el desarrollo de otras 
iglesias hispanas en la región del Gran Miami. Se le considera la madre, la abuela y la 
bisabuela de más de 20 congregaciones hispanas al sur de la Florida. La primera iglesia 
hija de la Iglesia Central de Miami fue la iglesia de Hialeah. Durante el mes de diciembre 
del año 1968, un grupo de fieles de la iglesia de Miami Central decidieron comenzar una 
nueva iglesia. Eran apenas 47 personas y comenzaron a reunirse en el salón social de la 
iglesia. Bajo la dirección del pastor Eradio Alonso el 19 de Octubre de 1969, alquilaron 
el Auditorio del Hospital de Hialeah. A finales del año 1970, pudieron rentar un local de 
reunión en la calle 15 con la avenida 1ra de Hialeah. Ya para marzo de ese año, la iglesia 
había crecido a 82 miembros, y para septiembre de ese mismo año contaban con 102 
miembros. En el año 1973 la naciente iglesia compró el lugar de reunión que rentaban 
convirtiéndose en el Templo Adventista de la ciudad de Hialeah. En la actualidad la 
Iglesia de Hialeah cuenta con 1130 miembros en su feligresía. 
En Noviembre del 2005 la iglesia tuvo que enfrentar un gran desafío, el Huracán 
Wilma, este derrumbó parte del templo. La iglesia se vio en medio de nuevos retos. El 
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viejo templo fue demolido y se comenzó nuevamente el proyecto de construir otro 
edificio donde adorar. El 29 de Mayo del 2010 el nuevo templo fue inaugurado. Es un 
edifico que sienta 750 personas y cuenta con avances modernos de audio, luces, 
proyección y televisión. El nuevo edificio fue diseñado para ser usado en campañas 
evangelísticas televisadas por satélite y todos sus servicios de adoración pueden ser vistos 
a través de su página electrónica. Es un auditorio moderno que cuenta con muchos 
recursos que apelan a la mente de las nuevas generaciones. 
 
Contexto comunitario 
La iglesia de Hialeah se encuentra situada a solamente una cuadra de distancia de 
Palm Avenue, una de las avenidas más importantes de la ciudad. Palm Avenue es la 
avenida que divide la ciudad entre este y oeste; es una avenida muy reconocida por toda 
la población del sur de la Florida. La dirección física de la iglesia es: 1425 E 1st Ave. 
Hialeah, Fl 33018. La ciudad de Hialeah se encuentra dentro del Gran Miami y es parte 
del Condado Miami-Dade.  En el Censo del 2010 (U.S. Gazetteer) mostraba una 
población de 224,669 habitantes haciéndola la quinta ciudad más grande del estado. 
Hialeah forma parte del área metropolitana del Sur de la Florida. 
Hialeah es la ciudad de los Estados Unidos donde el mayor porcentaje de la 
población habla español (cerca del 89% de la población). La mayoría de sus habitantes 
son hispanos, cubanos exiliados de la Revolución Comunista en 1959, sus descendientes 
y el continuo flujo de cubanos de la isla para reunirse con sus familiares. Según el censo 
del 2010, los ingresos medios de un hogar de la ciudad son de $29.492, y los de una 
familia son de $31.621. El sur de la Florida en su mayoría está compuesto por hispanos y 
es altamente católico romano. El Condado Miami-Dade cuenta con una población de 2, 
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253, 362 y se estima que el 60% de la población habla español. Esto demuestra el gran 
porciento de hispanos en el Condado Miami-Dade haciendo del catolicismo la religión 
predominante. La iglesia adventista hispana reporta una membrecía de 8,500 miembros 
residentes en el condado, lo que hace de la presencia adventista hispana en el sur de la 
Florida entre los hispano parlantes solamente un 0.6% de la población. En otras palabras, 
hay 6 adventistas por cada 1000 personas. 
La iglesia de Hialeah refleja bastante bien la demografía de la ciudad. 
Aproximadamente el 80% de la membrecía de la iglesia es de origen cubano.  Según se 
estima un 69% de los miembros viven en la ciudad y proyectan los mismos desafíos 
económicos que muestran los estudios demográficos de la ciudad. En general son 
familias pobres, trabajadoras con ingresos muy limitados bajo los $30,000.00 anuales. La 
cuidad ofrece pocas fuentes de trabajo. No hay industria ni grandes consorcios 
financieros con la capacidad de emplear un gran número de personas. La mayoría de las 
familias trabajan fuera de la ciudad. 
 
Estadísticas internas y tendencias 
La iglesia de Hialeah se inició 42 años atrás con 47 miembros. El crecimiento de 
esta ha sido constante a través de los años. La iglesia cuenta hoy con 1183 miembros. La 
siguiente tabla muestra el crecimiento en los últimos ocho años. 
 
Tabla 6 
Crecimiento de Membresía (2005-2012) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Mem-
bresía 




Como se puede apreciar, la membresía ha crecido de forma constante. En los 
últimos siete años la iglesia ha crecido en un total de 540 miembros, un promedio de 70 
miembros por año. Esto se explica en gran parte a la necesidad que tuvo la iglesia de 
reunirse en un templo Bautista que doblaba la capacidad en cuanto al espacio de reunión 
al templo Adventista. En Octubre del 2005 el sur de los Estados Unidos se vio abatido 
por uno de los desastres mayores en las últimas décadas, el Huracán Wilma. Este huracán 
dañó el templo de la iglesia a tal punto que la ciudad exigió que la estructura fuera 
derrumbada. A partir de este momento comenzamos a notar crecimiento consistente en la 
asistencia y en la membresía. En gran parte de debió a la oportunidad que nos dio la 
Primera Iglesia Bautista de reunirnos en sus instalaciones. Estas triplicaban la capacidad 
de nuestro antiguo templo. Es una realidad comprobada que la iglesia crece cuando hay 
espacio dentro del templo y cuando la accesibilidad de parqueo es viable. 
Con relación a los diezmos y ofrendas locales podemos notar un crecimiento 
notable. La siguiente tabla pone el tema en perspectiva: 
 
Tabla 7 
Diezmos y Ofrendas (2005-2010) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Diezmos 287,343 310,118 381,937 393,122 433,579 482,882 549,443 
Ofrendas 112,887 130,723 118,690 159,827 172,611 210,966 289,756 
 
Como se puede apreciar, el crecimiento en diezmos y ofrendas es consecuente con 
el crecimiento de la congregación y la relación de ambos es muy saludable. Esto puede 
ser el resultado de los proyectos locales en los que ha estado ocupada la congregación en 
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los últimos años. El énfasis en el presupuesto local ha sido muy relevante. Hoy en día no 
es diferente. La construcción del nuevo edificio dejó a la congregación comprometida 
con una hipoteca de 1.400.000 dólares. En estos momentos el presupuesto local es de más 
de 20.000 ólares; un desafío considerable. Hasta el momento, la Conferencia informa que 
la iglesia de Hialeah está reportando un crecimiento del 8.89% con relación al año 
pasado. 
 
Perfil demográfico y generacional de la Iglesia 
El perfil demográfico de los miembros de la Iglesia de Hialeah refleja en su 
mayor parte la composición demográfica de la ciudad. La población predominante de la 
ciudad de Hialeah es cubana. Aunque la mayoría de los miembros de la iglesia son 
cubanos, es preciso agregar que la iglesia tiene representación de 17 países hispanos. 
Aproximadamente el 80% de los miembros son cubanos o descendientes de cubanos, 
siendo éstos últimos considerados hispanos de segunda o tercera generación. 
La División Norteamericana informó que el 61% de la iglesia está compuesta por 
abuelos o bisabuelos (generación silenciosa o baby boomers) y que los jóvenes 
(generación X, Y y Z) representan un 24%. Varios estudios (Center for Creative Ministry, 
2008a; Sahlin, 2002) sugieren que, a diferencia de las estadísticas generacionales 
publicadas respecto a la División Norteamericana, la iglesia de Hialeah puede 
considerarse una congregación joven. 
La congregación de la iglesia de Hialeah está compuesta en un 40% por jóvenes 
que representan segunda y tercera generación. Estamos hablando de adolescentes, 
comenzando a los 13 años de edad y jóvenes adultos hasta los 35 años. Tengamos en 
cuenta que la iglesia de Hialeah es la segunda iglesia más antigua del sur de la Florida, 
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contando con varias generaciones de jóvenes que nacieron y crecieron en Miami. Esto 
obviamente es una bendición y la característica más hermosa que presenta la iglesia. Sin 
embargo, esta realidad también presenta sus retos. La iglesia de Hialeah es una 
congregación con muchos desafíos generacionales. A todo esto podemos agregar el factor 
de la inmigración constante de hermanos de primera generación que llegan de nuestros 
países hispanos, hecho que produce mucha fricción entre éstos y los ya establecidos en 
Norteamérica por muchos años. 
En cuanto a la participación podemos decir que muchos miembros están 
involucrados en los diferentes departamentos de la iglesia. La iglesia cuenta con 30 
ancianos, secretaria, tesorero y 4 asociados, directora de Escuela Sabática y 15 asociados, 
Director de Jóvenes y asociados, más de 40 diáconos y diaconisas, Director de Obra 
Laica y dos asociados, Directores de Música, Orquesta, Coro, 16 clases de Escuela 
Sabática con dos maestros por clases, y maestros para todos los departamentos de niños. 
La Junta de Iglesia cuenta con 60 miembros. Sin embargo, es importantísimo agregar que 
esta junta está compuesta en su mayoría por adultos o hermanos de primera generación 
(60 años o más). La representación juvenil es muy escasa, prácticamente inapreciable. De 
ninguna manera representan el porcentaje de jóvenes miembros de la iglesia y que se 
sienten desconectados del contexto. Con todo, es interesante notar que se puede percibir 
el interés de estos a participar si encontraran un lugar donde puedan sentirse apreciados y 
seguros. 
 
Descripción de la estrategia 
Antes de plantear la estrategia, se debe analizar con cuidado las causas que 
producen la necesidad de la propuesta en primer lugar. La estrategia debe formular los 
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pasos necesarios y prácticos que nos permitan encontrar las respuestas que puedan ayudar 
en la integración, participación y permanencia de la segunda y tercera generación en la 
iglesia. Para ello fue necesario realizar una encuesta que contestara la siguiente pregunta: 
¿Cuáles son las causas que producen apatía, desconexión y ausencia de los jóvenes en la 
iglesia de Hialeah? Otras preguntas secundarias basadas en las respuestas de los 
participantes fueron presentadas durante la discusión para mejor entendimiento del 
estudio. 
Después de haber analizado las respuestas del grupo, pude identificar al menos 
tres elementos críticos que deben ser tratados con urgencia y que podrían incentivar la 
participación y permanencia de los jóvenes en la iglesia. La mayoría de los participantes 
estuvieron de acuerdo en que las siguientes causas producen apatía y desconexión en los 
jóvenes de la iglesia de Hialeah. 
Primero, la falta de representación en el liderazgo de la iglesia. Los participantes 
expusieron que las decisiones se toman sin contar con, y aparentemente sin tratar de 
entender las necesidades y realidades de las nuevas generaciones. La ausencia de 
representación juvenil en la Junta de la Iglesia hace difícil que haya un entendimiento 
contextual de las necesidades de éstos. Respuestas como: “No estamos hablando de 
adolescentes en posiciones de liderazgo en la iglesia. Estamos hablando sobre la ausencia 
inexplicable de jóvenes adultos entre los 30 y 40 años de edad”; “Aquellos que 
terminaron la universidad, son profesionales y están contextualizados”, sobresalieron 
entre los entrevistados. Aparentemente los miembros de la junta representan ideas y 
conceptos que caracterizan una iglesia con elementos básicos de primera generación. 
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Segundo, los entrevistados expusieron que parte de la apatía tiene que ver con la 
programación del culto de la iglesia. Estos refirieron que los cultos son “aburridos, 
predecibles, repetitivos y no apelan a las necesidades y características de las nuevas 
generaciones.” Los jóvenes pierden rápidamente el interés, salen del salón buscando algo 
que hacer o sencillamente sacan el teléfono y se conectan con todo menos con lo que está 
pasando en la iglesia. 
Tercero, se sienten mal entendidos, criticados y extraños en la iglesia donde 
nacieron y crecieron. Piensan que la iglesia representa la agenda de los de la primera 
generación. Muchos de ellos no se expresan correctamente en español y no entienden las 
características de una iglesia que refleja los conceptos tradicionales de países hispanos. 
En otras palabras, la iglesia no ha querido o podido ajustarse para poder ministrarles en el 
contexto en el cual nacieron y se desarrollaron. La expresión que define este concepto y 
que escuché varias veces a través de las entrevistas es: “Estos viejos creen que todavía 
están en Cuba.” 
Después de analizar las causas que producen apatía, desconexión y ausencia de 
los jóvenes de la iglesia podemos presentar la descripción de la estrategia. Primero, 
propongo buscar la forma de integrar más jóvenes en posiciones de liderazgo en la 
iglesia. Segundo, propongo cambios contextuales al Culto de Adoración. Y tercero, 
propongo la creación de un Ministerio Juvenil que responda a las necesidades de las 
nuevas generaciones (Fired Up). 
 
Integración de jóvenes en posiciones de liderazgo en la iglesia 
Por mucho tiempo ha existido el consenso general que sugiere la idea de que los 
jóvenes no deben ocupar posiciones de liderazgo. La iglesia no es ajena a estas ideas. 
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Obviamente, no estamos hablando de que éstos carezcan de capacidad o facultad, sino de 
experiencia y madurez. Como mencionaba, estas ideas no son nuevas. De hecho, Pablo 
en la iglesia del primer siglo exhorta a Timoteo a no permitir que tomen en poco su 
juventud (1 Tim. 4: 12). No sabemos dónde se originan estos conceptos de que las 
generaciones más jóvenes tienen menor capacidad y son menos dignos de confianza, pero 
debemos reconocer que sí existen esas ideas. Cuando digo de los “más jóvenes”, me 
refiero a algo muy relativo pues siempre existirá alguien con más años de edad y con 
“más experiencia” tomando en poco la juventud (inmadurez e inexperiencia) de los que 
vienen detrás. Según Pablo, nadie debe tomar la edad avanzada como garantía de una 
mente capaz de pensar equilibradamente o prueba de una consagración completa. Es 
interesante notar que cuando Pablo escribió esta recomendación a Timoteo, éste ya 
contaba con más de 40 años y supervisaba a numerosos ancianos. 
Como podemos ver, el tema del liderazgo y la juventud es muy delicado y hasta 
relativo. Sin embargo, cuando analizamos la realidad, es probable que una de cada 10 
veces sea considerado un joven sobre alguien de mayor edad o con más “experiencia”. 
Muchas veces la dirección de la iglesia se encuentra en manos de la misma gente por 
décadas, pues muchos piensan que si sueltan la responsabilidad a generaciones más 
jóvenes la iglesia iría barranca abajo. “¿Dónde esta escrito esto?” Me pregunto, sin 
encontrar lógica alguna a las “conclusiones lógicas” que reflejan nuestras decisiones: 
experiencia sobre juventud, antigüedad sobre capacidad, amiguismo sobre habilidades. 
Tal pareciera que estos conceptos están prendidos en nuestra manera de pensar como se 
prende el guizazo a nuestra ropa buscando nuevos terrenos donde germinar. 
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Por muchos años hemos asumido que hacemos un buen ministerio de jóvenes y 
jóvenes adultos cuando los separamos del resto de la iglesia. Obviamente, hay tiempo y 
espacio para todo. Un niño de 6, un joven de 16, y un “experimentado” de 66 años 
necesitan estar o pertenecer a su propio grupo representativo de la edad. Sin embargo, 
pienso que hemos alargado demasiado la trayectoria del péndulo. Hemos terminado 
“segregando” a los jóvenes y jóvenes adultos del resto de la iglesia y sus 
responsabilidades. Esto les ha perjudicado mucho en el desarrollo de sus vidas cristianas, 
y en el entendimiento práctico de lo que realmente es la iglesia y la fe. 
Powell (2011), directora ejecutiva del Instituto Juvenil de la Universidad Fuller, 
realizó un estudio donde muestra que mientras más integrados están los jóvenes de high 
school y college en la vida de la iglesia, más sólida es su fe. Ella recomienda que la 
iglesia debe formular servicios a corto plazo que abarquen deportes, hobbies, cocina, 
jardinería, artes varios y otros asuntos en pequeños grupos; la autora agrega que la iglesia 
debe intencionalmente tornar los eventos donde participan solamente adultos y 
estratégicamente invitar a los jóvenes a que participen. Los jóvenes deben ser confiados 
con responsabilidades de liderazgo de manera que puedan desarrollar un carácter de 
servicio y compromiso. White (1997) se refiere al tema de la siguiente manera: 
A fin de que la obra pueda avanzar en todos los ramos, Dios pide vigor, celo y valor 
juveniles. Él ha escogido a los jóvenes para que ayuden en el progreso de su causa. El 
hacer planes con mente clara y ejecutarlos con mano valerosa, requiere energía fresca. 
Los jóvenes están invitados a dar a Dios la fuerza de su juventud, para que por el 
ejercicio de sus poderes, por reflexión aguda y acción vigorosa, le tributen gloria, e 
impartan salvación a sus semejantes. (p. 69) 
 
Se ha señalado que los líderes sabios deben ser intencionales en cultivar y 
comunicar en la iglesia un ambiente en el cual bebés, niños, adolescentes, jóvenes 
adultos, adultos, adultos mayores, solteros, casados, divorciados (y la lista es 
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interminable) sientan que es muy bueno estar reunidos, un ambiente que celebre alegres 
relaciones intergeneracionales, y que tales historias se cuenten en persona, en Facebook y 
otros medios (Allen & Ross, 2012, p. 271). Aplicando estas recomendaciones al contexto 
de Hialeah, creo que podemos comenzar por invitar a nuestros jóvenes a formar parte del 
Ministerio de Oración que ha funcionado por muchos años dentro de la iglesia. Creo que 
podemos considerarlos cuando nombramos los directores de departamentos, diáconos, 
ancianos, miembros de la comisión de finanzas, entre otras muchas responsabilidades. 
Tengamos en cuenta que muchos de ellos asisten a la universidad, otros ya son 
enfermeros, contadores, maestros y otro tipo de profesionales. Creo profundamente que el 
futuro de la iglesia está en la capacidad de integrar las nuevas generaciones a 
responsabilidades de liderazgo. 
Hace sólo unos años logré por primera vez que la junta de nombramientos 
considerara la posibilidad de nombrar a un joven adulto como anciano de la iglesia. Este 
caballero, nacido y crecido en la iglesia de Hialeah, ya había terminado sus estudios y 
trabajaba como profesor en una de las universidades más reconocidas del área. La junta, 
en una maniobra magistral lo aprobó como aprendiz de anciano (algo que no existe en el 
Manual de Iglesia). Yo me puse contento y comencé a trabajar con él. El joven recibió su 
nombramiento a esa posición con entusiasmo y con la firme determinación de hacer la 
diferencia dentro del grupo de ancianos y como representante de las necesidades de la 
segunda y tercera generación. Pocos meses después pude observar con tristeza que el 
entusiasmo y la determinación habían desaparecido. Sus ojos se habían abierto a una 
realidad innegable y se había dado cuenta que si no hacía lo mismo que la mayoría, no 
iba a sobrevivir dentro del grupo. El no compartía y no podía entender la filosofía tribal o 
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cerrada en cuanto a muchos aspectos contextuales dentro de la iglesia. Comprendió 
rápidamente que esta actitud afectaba profundamente a los jóvenes y que los líderes 
estaban dispuestos a pelear la batalla en contra de lo que ellos identifican como el 
“mundo” dentro de la iglesia. Con tristeza este aprendiz de anciano me expresó: “No se 
dan cuenta que le están llamando mundanos a sus propios hijos y nietos.” 
Elmore (2010) explica que cuando hablamos de liderazgo necesitamos entender 
que tiene que ver más bien con disposición que con posición, servicio más que 
superioridad, perspectiva más que conducta. Nuestro objetivo debe ser trabajar con las 
nuevas generaciones y ayudarles a crear el contexto propicio donde puedan desarrollarse 
con entusiasmo y optimismo. Un entorno donde se glorifique la inspiración, la 
productividad, donde puedan expresarse con naturalidad y puedan exhibir el carisma, 
magnetismo e influencia que les caracteriza. Debemos entender que la juventud no es 
impedimento para el liderazgo. Consideremos—a manera de ejemplo—que Elena G. de 
White recibió su primera visión a los 17 años, John Wesley comenzó el Movimiento 
Metodista también a los 17 años, Trevor Ferrell comenzó a alimentar a los vagabundos 
cuando apenas contaba con 12 años de edad, Louis Braille diseñó el sistema de lectura 
para ciegos a los 15 años, Juana de Arco encabezó el ejército real francés a los 17 años, 
Sagen Woolrey comenzó el programa de “almuerzo gratis” para los pobres a los 12 años, 
los misioneros que fundaron en la Iglesia Adventista el “Movimiento de Jóvenes 
Voluntarios” que llevó la luz del evangelio a todo el mundo en el siglo XIX tenían entre 
18 y 24 años, Teresa de Calcutta comenzó su trabajo en la India a los 19 años, y Zach 
Hunter comenzó la iniciativa para abolir la esclavitud moderna a los 15 años de edad. 
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Una de las lecciones más significativas que nos ofrece la historia es que nunca debemos 
subestimar el potencial de los jóvenes, y esto es una realidad en cada generación. 
Para producir jóvenes integrados en posiciones de liderazgo dentro de la iglesia 
debemos trabajar en las siguientes estrategias mentoras. Cada año mientras la iglesia se 
dispone a nombrar sus líderes, debe pensar el nombrar a posiciones de responsabilidad a 
jóvenes que, como expresamos con antelación, reflejen disposición, inclinación al 
servicio y una perspectiva clara sobre las necesidades de la iglesia. Una vez identificados 
deben ser expuestos a los siguientes cinco elementos como parte de la estrategia de 
entrenamiento y desarrollo: conexión con el mentor, instrucción, líderes que sirvan de 
modelo y ejemplo, motivación y evaluación. 
Primero, estos jóvenes capaces de servir en posiciones de liderazgo deben ser 
conectados y expuestos a líderes que posean las cualidades y actitudes que se está 
buscando reproducir en ellos. Deben ser expuestos a buenos mentores, líderes con alto 
coeficiente de inteligencia y personalidad definida. Estos mentores deben tener el tiempo 
y la motivación correcta para producir e incentivar las características que necesita un 
líder cristiano. Pablo entendía a profundidad cuán significativo es el trabajo del mentor 
para el desarrollo de los nuevos líderes. El apóstol dedicó tiempo al desarrollo del 
liderazgo de Timoteo, a quien llama “verdadero hijo en la fe” (1 Tim 1:2). Las cartas de 
Pablo a Timoteo están llenas de expresiones que demuestran la dedicación e inversión 
que hizo el apóstol en el liderazgo de Timoteo. El apóstol estaba conectado con su 
discípulo y conocía cada detalle de su vida: “Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones 
noche y día; deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo; 
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trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela 
Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que ti también.” (2 Tim 1: 3-5). 
Segundo, estos jóvenes deben ser expuestos al conocimiento e instrucción del 
mentor. Sin embargo, las nuevas generaciones no necesitan más información. Vivimos en 
un mundo donde la información está al alcance de todos. Estas nuevas generaciones son 
las más informadas desde que el mundo es mundo. Estos líderes jóvenes necesitan 
mentores que puedan ayudarles a interpretar correctamente la información. Necesitan 
asistencia en desarrollar un entendimiento que venga bañado de sabiduría a cada paso del 
proceso de aprendizaje. El mentor puede ser de un valor incalculable transmitiendo las 
valiosas lecciones que sólo pueden desarrollarse con la experiencia y las vivencias. Para 
que esto sea una realidad, el mentor debe pasar tiempo con el discípulo de manera que 
pueda identificar las áreas donde puede ayudar acorde con los dones y desafíos del joven. 
El apóstol Pablo instruye a Timoteo de manera que pueda interpretar correctamente los 
diferentes conceptos culturales, generacionales y teológicos que aparecen 
inevitablemente en la vida del líder. Por ejemplo, en lo relacionado al tema específico de 
doctrinas extrañas, como la prohibición al casamiento y la abstención de alimentos 
limpios, el apóstol exhorta a Timoteo a mantenerse centrado en la buena doctrina e 
interpreta para él la posición correcta con relación a estos temas. “Desecha las fábulas 
profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad… que por esto mismo trabajamos y 
sufrimos oprobios.” (1 Ti. 4: 1-10). 
Tercero, estos jóvenes que han sido nombrados a posiciones de liderazgo dentro 
de la iglesia necesitan estar expuestos a mentores que modelen un carácter cristiano, un 
ministerio saludable, ético y transparente. El mejor sermón o seminario es el que se puede 
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apreciar en la vida del líder. Los jóvenes por lo general imitan y hacen lo que ven. No son 
los elaborados sermones los que surten la diferencia en las vidas de las nuevas 
generaciones. En gran parte la desconexión que existe entre las nuevas generaciones y sus 
predecesores estriba precisamente en el hecho de que no perciben congruencia entre lo 
que se predica y la vida práctica. La realidad es que de los sermones y discursos se 
recuerda muy poco; sin embargo lo que se ve y experimenta nunca se olvida. Hay un 
dicho que expresa lo anterior con mucha sabiduría: “Tus acciones no me dejan escuchar 
lo que estás diciendo.” El verdadero mentor debe ser ejemplo en todo. Su vida debe ser 
una carta abierta. El mentor debe tomar tiempo para modelar y de cierta forma esculpir en 
los nuevos líderes los distintivos específicos que demandan las responsabilidades 
adquiridas. Por ejemplo, el anciano de la iglesia debe modelar para los nuevos ancianos 
los requisitos idóneos de la posición con mayor rango y de máxima responsabilidad en la 
organización y desenvolvimiento de la iglesia. El apóstol Pablo sirvió de ejemplo y 
modelo a Timoteo en todo lo que tenía que ver con el ministerio. En sus cartas le exhorta 
constantemente que no olvide sus enseñanzas y ejemplo: “Retén la forma de las sanas 
palabras que de mí oíste” (2 Tim 1: 13). “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, 
esto encarga” (2 Tim 2: 2). “Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, 
longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos” (2 Tim 3: 10, 11). 
Cuarto, los nuevos líderes deben recibir la motivación y estimulación de sus 
mentores. Estos jóvenes deben ser motivados a explorar sus habilidades, dones y pasión. 
En necesario que tengan la posibilidad de experimentar con diferentes roles y tareas. Es 
crucial que sientan la confianza de la iglesia a medida que se desarrollan y experimentan. 
El mentor debe explorar cómo se sienten mientras son expuestos a nuevas 
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responsabilidades y debe servir de estimulación cuando la tarea es realizada 
correctamente. En otras palabras, se debe glorificar el esfuerzo y confirmar la actitud de 
servicio e investigación. Pablo continuamente confirmaba el ministerio de Timoteo y lo 
estimulaba a continuar la tarea: “Si enseñas a los hermanos estas cosas, serás buen 
ministro de Jesucristo” (1 Tim 4: 6). “No descuides el don que hay en ti, que te fue dado 
mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio” (1 Tim 4: 14). “Más tú, 
oh hombre de Dios” (1 Tim 6: 11). “Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en 
Cristo Jesús” (1 Tim 2: 1). “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo” (2 Tim 
4: 1). 
Quinto, los jóvenes que han sido llamados a servir en posiciones de 
responsabilidad dentro de la iglesia deben ser evaluados por sus mentores. Esto es algo 
que se omite e ignora porque puede ser incómodo. De hecho, es algo que está 
completamente ausente entre los de la primera generación y los jóvenes de hoy. Sin 
embargo, pienso que es importantísimo para el desarrollo saludable de nuevos líderes que 
puedan recibir una valoración honesta, trasparente y sin agendas de sus mentores. Los 
que comienzan a transitar los intrincados senderos del liderazgo deben ser expuestos a 
evaluar el progreso y también los desafíos a los que se enfrentan mientras desempeñan 
sus responsabilidades. Elmore (2010) plantea que “los jóvenes de segunda y tercera 
generación que nacieron y crecieron en Norteamérica desarrollaron una personalidad de 
alta estima” (p. 35). Por consiguiente, tienen grandes desventajas a la hora de 
autoevaluarse. Necesitan orientación, consejo y recomendaciones consientes. Puede ser 
que al principio sea difícil desarrollar algún mecanismo de evaluación; sin embargo, este 
puede hacer la diferencia entre habilidades y potencial a palpables resultados. En realidad 
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puede ser el eslabón perdido que puede convertirlos en verdaderos líderes. El apóstol 
Pablo exhortaba a Timoteo a la retrospección y evaluación de su ministerio: “Esto te 
escribo, para que si tardo, sepas como debes conducirte” (1 Tim 3: 14, 15). “Ten cuidado 
de ti mismo” (1 Tim 4: 16). “Considera lo que te digo, y el Señor te de entendimiento en 
todo” (2 Tim 2: 7). 
Debemos entender la gran responsabilidad que tenemos con las nuevas 
generaciones y la necesidad imperiosa de  integrarlos haciéndoles ocupar el lugar que la 
misión demanda si aspiramos a que la iglesia cumpla su objetivo en este mundo. 
Busquemos la forma de darles sentido de destino y deseo a un compromiso que sea a 
largo plazo. La iglesia los necesita. 
 
Cambios contextuales al culto de adoración 
Durante la encuesta pude apreciar claramente que la apatía que sienten muchos 
jóvenes hacia la iglesia tiene que ver en gran parte con la programación de los cultos. Se 
manifestó en forma notoria el concepto o imagen que tienen del culto de adoración. La 
descripción de este culto tan importante para el desarrollo saludable de la iglesia, la 
adoración, el sentido de hermandad (koinoina), el estudio de la Palabra, fue alarmante. 
Los adjetivos que usaron cuando se refirieron al culto más importante de la iglesia 
fueron: “aburridos, predecibles, repetitivos, y no apelan a nuestras necesidades y 
características”. 
Cuando escuché estas declaraciones me sentí mal, muy mal. ¿Cómo era posible 
que estos jóvenes se refieran así del Culto Divino? Con todo el empeño y esfuerzo que yo 
le ponía semana tras semana para que la iglesia tuviera un culto atractivo, espiritual, 
bendecido. Aparentemente estaba apuntando hacia el blanco correcto pero con las flechas 
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equivocadas. Las motivaciones eran buenas pero con resultados pobres. Muchos líderes 
son presa de estos mismos factores. Las motivaciones pueden ser las correctas, los 
blancos son elevados, muchos planes y estrategias pero al final del día los resultados son 
sorprendentemente pobres. Al momento sentí que no lo podía creer. Un espíritu de 
negación se apodero de mi mente y trate de escapar de la realidad que se estaba 
presentando. Realmente, la descripción era patética. 
Cuando uno escucha algo que no quiere aceptar o reconocer, normalmente tiene 
que elegir entre dos posiciones: rechazarlo o analizarlo. Entiendo que al principio rechacé 
las declaraciones hechas por los encuestados. Sin embargo, cuando recapacité y pude 
abrirme a la idea de que podía analizar lo expresado, sentí que Dios me estaba enseñando 
una gran lección expresada de la siguiente manera por el sabio Salomón: 
“Bienaventurado el hombre que escucha” (Prov 8: 34). Es importante escuchar, 
especialmente cuando uno pregunta. Los encuestados estaban siendo sinceros. Tenían la 
oportunidad de expresarse y lo estaban haciendo sin reservas o limitaciones. 
El culto de adoración necesitaba restructuración. Si quería producir en estos 
jóvenes el deseo de asistir y participar necesitaba crear un culto donde ellos se sintieran 
ministrados dentro de un contexto que diera respuesta a sus necesidades y vivencias. 
Rápidamente me di cuenta que la mayoría de los cultos en las iglesias hispanas en 
Norteamérica necesitan ser chapisteados. No por el hecho de que la iglesia haya 
fracasado en atraer un número significativo de jóvenes, sino por la realidad de que 
muchos de estos esfuerzos no están creando una fe sustanciosa más allá de High School. 
A pesar de la existencia de cultos diseñados para jóvenes, los niveles de desconexión 
entre los jóvenes adultos y la iglesia sugieren que estos servicios de adoración fracasan en 
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la formación de discípulos con una fe madura. El culto de adoración se convirtió en el 
blanco de ataque de los encuestados y por razones obvias. Éste no apela a las necesidades 
y realidades de una generación que busca su identidad dentro de la complejidad de un 
mundo postmoderno. 
El dilema surge o se complica cuando analizamos que el culto divino no es 
exclusividad de las generaciones más jóvenes y que tristemente los adultos piensan que 
ellos son los legítimos dueños de este. Toda la iglesia forma parte de este culto, los de 
primera generación, aquellos que llegaron “ayer por la tarde” de nuestros países y los de 
segunda y tercera generación que nacieron y crecieron en este país. Para que el culto sea 
de bendición a toda la iglesia habría que restructurarlo de manera que llene las 
expectativas de los jóvenes sin asustar o ahuyentar a los de primera generación. 
Obviamente, siempre encontraremos aquellos que no estarán dispuestos a ceder una 
pulgada. En otras palabras, habrá jóvenes que pensarán que no estamos dándole al blanco 
y tendremos adultos que nunca estarán dispuestos a cambio alguno en la liturgia. Repito, 
es importarte formular y encontrar un camino común por donde pueda transitar toda la 
iglesia, o al menos la mayoría. Pienso que si los cambios producen división palpable y el 
éxodo masivo de una u otra parte de la iglesia, la propuesta no ha sido efectiva. Para 
poder ministrar a nuestros jóvenes e integrarlos a las actividades de la iglesia necesitamos 
primeramente una iglesia saludable. Debemos reconocer que cualquier cambio por 
insignificantico que sea producirá reacción. Para adentrarnos en esta difícil labor de 




La liturgia u orden del culto divino adventista nos llega desde nuestros pioneros. 
Obviamente ellos lo heredaron del consenso general que existía sobre la liturgia 
protestante del mundo cristiano de la época. Este culto ha llegado hasta nosotros hoy 
prácticamente de forma invariable. Por décadas la invocación sigue a la doxología y los 
anuncios a la bienvenida. Este orden ha llegado a ser tan inalterable que es defendido por 
muchos como si hubiera sido escrito en las tablas de piedra que Dios entregó a Moisés en 
el Monte Sinaí; como si ese orden litúrgico gozara de un estatus de revelación divina. 
Hace solo algunas semanas fui testigo de una confrontación no amistosa entre algunos 
hermanos antes de subir a la plataforma. La hermana en forma apasionada recriminaba al 
anciano que había preparado la plataforma porque había puesto la parte especial antes de 
la lectura bíblica. “Hoy en día lo cambian todo”, decía la hermana en tono desafiante, 
alzando la voz para que todos escucháramos su defensa lógica y fanatizada del orden del 
culto. “¿A dónde vamos a llegar?”, me pregunta, dirigiéndose a mí en busca de apoyo. 
“Así no llegaremos muy lejos” contesté en tono de frustración. La hermana, que no había 
entendido en lo absoluto lo que quise decir, quedó complacida con mi respuesta. 
Realmente, con este tipo de mentalidad estancada en el pasado sin ningún motivo 
bíblicamente válido, no vamos a llegar muy lejos. 
Antes de proponer los cambios necesarios al culto de adoración miremos con 
detalle lo que estamos haciendo y analicemos los elementos que las nuevas generaciones 
consideran importantes. La Tabla 5 que aparece en la página 127 nos ayuda a ver las 
características que diferencian un culto tradicional del contemporáneo. Recordemos la 
descripción que hicieron los encuestados refiriéndose a los cultos de la iglesia. Creo que 
no sería difícil organizar un culto de adoración que pueda llamar la atención y apelar a las 
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necesidades de las nuevas generaciones y a la misma vez satisfacer a los hermanos más 
tradicionales. Teniendo en cuenta esas diferencias, podemos proponer un culto que pueda 
satisfacer a la iglesia en general tomando en cuenta las necesidades de las nuevas 
generaciones, sin ignorar las necesidades de las generaciones antiguas. Debe evitarse 
asustar a la gente con los cambios. 
En primer lugar podemos notar que cuando los encuestados expresaron que los 
cultos son aburridos y predecibles pudieran estar refiriéndose al estilo de liturgia rígida 
con participación de incontables personas que realmente no aportan nada al culto. Por 
ejemplo, qué necesidad tenemos de alguien que anuncie el himno que vamos a cantar 
para escuchar nuevamente al director de cantos hacer el anuncio especificando el número 
del himno que va a ser presentado en la pantalla. Si el himno va a ser proyectado, qué 
necesidad hay de especificar el número. Pensándolo bien, tenemos que reconocer que 
estos elementos no tienen sentido y que desconectan rápidamente a una audiencia que no 
tiene paciencia para estas redundancias. Por otro lado, qué sentido tiene subir diez 
personas a la plataforma para que escuchen el sermón sentados a las espaldas del 
predicador. 
Las alabanzas se han convertido en algo indispensable para las nuevas 
generaciones. Es la forma de participación y expresión que tienen en el culto. Un culto 
sin las alabanzas (bien conocidas como worship) no apela a las características y 
necesidades del joven postmoderno. Yo entiendo que el tema de la música es espinoso, 
escabroso y difícil de manejar. La mayoría de los pastores lo evita buscando la forma de 
eludir la realidad. Sin embargo, si queremos comenzar a hacer algo por estas 
generaciones postmodernas, debemos encontrar la forma de ser más abiertos con la 
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música que los identifica. Teniendo en cuenta que la música tiene el potencial de dividir 
la iglesia y producir conflictos podemos preparar un servicio de alabanza que combine 
himnos tradicionales y contemporáneos. Puede existir alguna alabaza en Ingles de manera 
que los de segunda y tercera generación puedan cantar la música que los identifica, la 
música que escuchan mientras manejan y la que tienen en sus iPods. También muchos de 
ellos crecieron y se desarrollaron en escuelas cristianas donde cantaban estas alabanzas 
en inglés.  
Los efectos visuales como el uso de pantallas para las letras de los himnos y 
videos, son trascendentales. Estos jóvenes viven en un mundo visual con uso excesivo de 
imágenes y símbolos. Producto de esta realidad  la decoración de la plataforma es algo 
que estas generaciones aprecian. Se puede usar juegos de luces para acentuar efectos 
visuales que llamen la atención a la decoración. El predicador debe hacer uso del Power 
Point para ilustrar o comunicar una idea que se puede entender mejor a través de un 
esquema o imagen. El mensaje que capta la atención de los postmodernos es aquel que 
presenta ilustraciones y anécdotas, haciendo énfasis en experiencias y vivencias. 
A continuación la propuesta del orden del Culto Divino incluyendo algunos 
elementos que pueden romper la rutina y lo predecible. Pienso que en la sencillez de la 
organización existen los factores esenciales que  pueden ayudar a levantar el interés de 
las nuevas generaciones. Así se vería la liturgia para el Culto Divino: 
1. Momentos de alabanza Worship Team 
2. Invocación 
3. Video (relacionado con el tema del mensaje o con la fecha) 
4. Lectura Bíblica 
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5. Oración congregacional 
6. Diezmos y ofrendas 
7. Música especial 
8. Sermón, llamado y oración   
El plan de acción es sencillo. Podemos introducir ciertos cambios casi de 
inmediato. Sin embargo; otros cambios requerirán más tiempo y la aprobación de la Junta 
de la Iglesia pues demandan tiempo de estudio, negociación y quizá una explicación a la 
congregación antes de ponerlos en práctica. Al final lo que buscamos es alabar al Señor 
como una familia transcendiendo los desafíos generacionales. 
 
Creación de un ministerio juvenil contextualizado (Fired Up) 
En la iglesia de Hialeah teníamos el Culto de Jóvenes los viernes en la noche. Yo 
diría que más bien era un culto para adultos dirigido por los jóvenes. Increíblemente, 
hasta en el Culto de Jóvenes, los adultos imponían sus gustos y demandas culturales y 
tradicionales. Muchas veces los viernes se convertían en el campo de batalla entre 
generaciones en conflicto. Muchos “dinosaurios” asistían al Culto de Jóvenes con el sólo 
propósito de criticar la programación y hacerle la vida imposible al pastor porque 
permitía cierta música, y ciertos elementos en los dramas. La frase típica de estos celosos 
hermanos que no se perdían un solo culto de jóvenes era: “¡Pastor, qué mal vemos la 
iglesia!” Como pastor me encontraba en la disyuntiva de hacer algo por nuestros hijos o 
mantener el status quo. Sabía que tenía que hacer algo. Me di cuenta que Dios esperaba 
algo de mí. Esta convicción cayó como un peso insostenible sobre mis hombros como 
resultado de la encuesta que produjo este trabajo. Los jóvenes necesitaban ayuda, 
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empezando por mis hijos que ya se habían convertido en parte del proceso como 
adolescentes  de segunda generación y con todas las características de ésta. 
Era imperativo crear un nuevo ministerio juvenil comenzando desde cero. Me 
reuní con los líderes de jóvenes y expresé que estaba dispuesto a comenzar a caminar 
hacia la creación de un ministerio juvenil contextualizado, confiando en la dirección 
divina.  Los cambios en la liturgia ya habían comenzado a dar resultados y ya habíamos 
nombrado líderes en posiciones de liderazgo en la iglesia. Ahora les propuse orar por la 
organización de un nuevo ministerio juvenil que reflejara verdaderamente las necesidades 
de los jóvenes de la iglesia y de la comunidad que la iglesia está llamada a ministrar. 
También les pedí que pusieran sus deseos, necesidades y aspiraciones en un papel y que 
en oración formularíamos la plataforma de un nuevo movimiento juvenil en la iglesia. 
Treinta días después nos reunimos y nació Fired Up. 
Fired Up tiene como propósito hacerles saber a los jóvenes de la iglesia y a los de 
la comunidad que ellos cuentan, que son importantes para Dios y para la iglesia de 
Hialeah y busca proveer un ambiente cristiano donde los jóvenes se sientan bienvenidos, 
escuchados, aceptados como parte de una familia espiritual que no los juzgan ni los hace 
sentir aislados. Tiene como objetivo específico responder a las necesidades sociales y 
espirituales de los jóvenes en la iglesia y la comunidad proveyendo actividades, eventos y 
reuniones donde los jóvenes puedan expresar su fe a través de sus propias palabras y 
acciones. Motivarles a que participen y usen sus talentos de manera que puedan crecer y 
madurar en la fe cristiana a medida que sirven la comunidad. Y finalmente, producir en 
ellos la convicción de que son parte de la congregación de manera que puedan integrarse 
a la vida de la iglesia. El culto, actividades, eventos y presupuesto de Fired Up estarían 
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bajo la dirección del Departamento de Jóvenes y el Pastor de Jóvenes de la iglesia. El 
culto se programó para el jueves de 7:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. Las razones las explico 
más adelante en la etapa preliminar del proyecto. Los elementos esenciales del programa 
son: 
1. 7:00 p.m. Tiempo para compartir juntos. Refrigerio. 
2. 7:30 p.m. Alabanzas (Praise and Worship) Música contemporánea, usos de 
todos los instrumentos. 
3. 8:00 p.m. Momentos de oración. 
4. 8:10 p.m. “Bible It” Esta sección está basada en la frase “Google It”. En vez 
de buscar las respuestas en Google, las preguntas son respondidas con la 
Biblia. Hay un pequeño buzón en el vestíbulo donde se depositaban las 
preguntas. Estas son anónimas y los temas eran ilimitados.  
5. 8:25 p.m. Música especial. 
6. 8:30 p.m. Mensaje.  
7. 9:00 p.m. Tiempo para compartir. 
 
Implementación del programa 
 
Implementar una estrategia es el acto de poner en práctica el proyecto. No es 
meramente proponer, sino ejecutar. Como dijera el poeta francés Antoine de Saint-
Exupéry: “Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección.” De 
eso se trata la implementación de la estrategia, de comprometerse con la realización del 
proyecto, de encontrar las formas de alinear los recursos y los lideres, de no desfallecer 
ante los desafíos y las agendas humanas. Cuando tratamos de implementar un nuevo 
proyecto estamos a expensas de errar en la forma de introducir y desarrollar los pasos que 
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deben llevarnos a alcanzar el objetivo. Puede ser que no tengamos pleno conocimiento de 
la importancia de algún detalle o factor indispensable para el éxito del programa. Sin 
embargo, aunque estos factores puedan influir en la implementación de la estrategia 
podemos planear un proceso de ajuste en el cual exista consideración al crecimiento, 
aprendizaje y comunicación. 
En su libro sobre visión y planeación, Godet (2006) plantea que a la estrategia no 
le basta un buen rumbo; necesita también un equipo preparado y motivado para la 
maniobra. La estrategia más allá de tener rumbo y buenas intenciones necesita movilizar 
y motivar recursos humanos. Esto es una realidad especialmente cuando hablamos del 
contexto de la iglesia. Los mayores recursos de la iglesia están concentrados en aquellos 
hermanos dedicados, lideres entregados, jóvenes soñadores y pastores que no están 
contentos con el estatus quo. Sin embargo; la movilización del motor humano puede 
convertirse en el mayor desafío del proyecto. Muchas veces somos renuentes a 
experimentar nuevos proyectos, a cambiar tradiciones, y obviamente a enfrentar 
inevitables desafíos. El proyecto puede encontrase bajo el escrutinio de personas que 
creen que las cosas están bien como están. Cloke y Goldsmith (2011) describen esta 
realidad de la siguiente manera: 
A menudo somos renuentes a empujar hasta el límite de nuestras capacidades, a 
probar o experimentar cosas nuevas. Por el contrario, resistimos, evitamos, 
racionalizamos y apuntalamos nuestra auto-decepción de que las cosas están bien 
como están, nos volvemos auto-protectores, acusadores y recelosos. Resistimos la 
pérdida de lo que es familiar, la incertidumbre que rodea a cualquier cosa nueva, la 
inseguridad sobre quiénes somos cuando las cosas con las que nos hemos identificado 
ya no nos definen. (p. 273) 
 
La implementación de la estrategia debe comenzar con el desarrollo de un espíritu 
de participación que pueda transformar la cultura local, las estructuras establecidas y las 
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formas tradicionales de hacer las cosas en la iglesia. La implantación de la estrategia debe 
ser visualizada y comprendida como un proceso continuo en el que la iglesia puede crecer 
y madurar hacia la realización de los objetivos. Estoy seguro que todos estaríamos de 
acuerdo que el propósito del proyecto es necesario y urgente. Después de todo, estamos 
tratando de mantener a nuestros hijos dentro de la iglesia. Para ello, el equipo de trabajo 
responsable en llevar adelante el proyecto debe comprar la visión de manera que pueda 
contagiar a los demás con el proyecto y esté en la disposición de responder preguntas, 
influenciar ideas y cambiar actitudes. La estrategia sin el apoyo y compromiso total del 
equipo de trabajo esta fracasada antes de comenzar. El proyecto necesita de un liderazgo 
que involucre a las personas correctas en cada etapa del mismo y las mantenga en 
contacto y colaboración, que estimule el compromiso y la capacidad de funcionar con 
autonomía, que instruya y adiestre con coherencia y que proyecte la autenticidad 
suficiente para actuar por convicción, que mantenga abierta la posibilidad de cambiar y 
mejorar. Un liderazgo así hará que la estrategia pueda implementarse y que 
constantemente se renueve en busca de ajustes, cambios positivos y mejoras. 
En la implementación del programa se listan las diferentes etapas del proyecto. 
Estas son la etapa preliminar, etapa inicial y etapa de desarrollo. También expone los 
resultados alcanzados durante el periodo en el cual el programa ha sido implementado. El 
blanco debe ser arribar al desarrollo pleno de conceptos que puedan ofrecer principios 
prácticos que den respuesta al problema que origina la investigación de este trabajo: seis 
de cada diez de nuestros jóvenes abandonan la iglesia cuando terminan High School y 
muchos de los que asisten están desconectados. Parte esencial de la implementación del 
programa es la descripción de las experiencias y reacciones de los principales 
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participantes del proyecto y el resto de la iglesia. Finalmente, proveer la suficiente 




La etapa preliminar de todo el proyecto tiene su base en la identificación del 
problema, los objetivos, y la justificación del proyecto. Una vez estos conceptos fueron 
definidos se formuló una encuesta diseñada para producir la información necesaria que 
pudiera ayudar en la proposición de posibles soluciones al problema. Esta encuesta fue 
realizada el domingo 9 de Enero del 2011 con 20 jóvenes adultos en la iglesia de Hialeah. 
La encuesta contaba de una sola pregunta: ¿Cuáles son las causas que producen apatía en 
los jóvenes de la Iglesia de Hialeah que prefieren reunirse en el estacionamiento antes de 
participar en los programas regulares de la iglesia? Otras preguntas secundarias basadas 
en las respuestas de los participantes fueron presentadas durante la discusión del grupo 
para mejor entendimiento del estudio.  
Los resultados de la encuesta fueron analizados y se formuló la estrategia 
presentada en este capítulo. Esta comprendía de tres elementos esenciales: Primero, la 
integración de jóvenes en posiciones de liderazgo de la iglesia. Segundo, cambios 
contextuales al Culto de Adoración. Y tercero, la creación de un Ministerio Juvenil 
contextualizado (Fired Up).  
 
Etapa inicial 
La etapa inicial comenzó poco después de la formulación de la estrategia a 
principios del 2011. Esta etapa comprende del nombramiento de nuevos líderes a 
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posiciones de liderazgo en la iglesia. Queríamos comenzar el nuevo año con caras nuevas 
en la junta directiva de la iglesia. Durante esta etapa debíamos identificar líderes jóvenes 
que pudieran fungir como ancianos, diáconos y directores de departamentos. También se 
incluyó el estudio y aprobación de la junta a los cambios litúrgicos. Estos cambios debían 
ser puestos en acción para el sábado 5 de Marzo del 2011. Con relación al Ministerio 
Juvenil Fired Up, tuvimos originalmente la intensión de modificar el Culto de Jóvenes el 
viernes en la noche. La juventud de la iglesia estaba necesitada de un culto 
contextualizado con los elementos necesarios para que estos fueran ministrados. Sin 
embargo; me di cuenta rápidamente que traer cambios drásticos al culto del viernes en la 
noche produciría  fricción con los habituales asistentes a la iglesia y que esto sería 
contraproducente. Temía que estas fricciones se extendieran al Culto de Adoración el 
sábado en la mañana, a la Junta de la Iglesia y frenaran el proyecto en general. Fired Up 
debía comenzar el primer jueves de Agosto del 2011. El proyecto se presentó a la Junta 
de Iglesia y fue aprobado después de algunos comentarios especialmente con relación al 
Culto de Adoración. Algunos cambios fueron propuestos y aceptados en esta etapa 
inicial. 
 
Etapa de desarrollo 
Comencé a proponerle a la junta la necesidad de incluir líderes jóvenes en 
diferentes posiciones de influencia en la iglesia. Nombramos cuatro ancianos 
representativos de los jóvenes de segunda y tercera generación, completamente bilingües, 
padres de niños pequeños y profesionales. Uno de ellos se convirtió en el nuevo tesorero 
de la iglesia. La composición de la junta de la iglesia comenzó a cambiar. Estaba 
llegando sangre nueva al grupo directivo de la iglesia y gente que podía entender y 
165 
 
asociarse con los objetivos del proyecto. Nombramos nuevos diáconos. Algunos 
adolescentes fueron llamados a servir en esta posición. Fue nombrado un nuevo director 
de música para la iglesia. Luego los directores de Fired Up vinieron a formar parte de la 
junta directiva. Comenzamos a nombrar maestros de jóvenes, conquistadores y 
aventureros que fueran bilingües. La presencia de nuevos líderes en la junta facilitó la 
plataforma para introducir los cambios en la liturgia y el desarrollo del Ministerio Juvenil 
Fired Up.  
Si fuéramos a comparar el liderazgo de la iglesia antes del proyecto y después, 
pudiéramos decir que al menos la mitad de la junta se llenó de caras nuevas y que esta 
representa mejor la composición de la membresía de la iglesia. Esto ha traído fluidez a las 
discusiones, las decisiones se toman bajo un espíritu de integración y siempre se busca 
respetar los intereses de la iglesia en pleno. No queremos grupitos ni agendas personales 
dentro de la iglesia Los adultos necesitan ser tolerantes con los jóvenes y los jóvenes 
necesitan ser tolerantes y respetuosos de los adultos.  Para mi sorpresa no encontré gran 
oposición entre los líderes de la iglesia. Muchos de ellos estaban convencidos de que 
estos cambios eran necesarios y que estábamos atrasados con estos planes. “La iglesia 
está lista para esto”, es una frase que podría resumir los comentarios de muchos de los 
ancianos de la iglesia. 
Debo reconocer que todo cambio que se haga en la iglesia produce estrés y 
fricción.  Estos deben hacerse con mucha oración, buscando el momento propicio y con 
estrategias sabias. No estamos buscando dividir la iglesia, estamos buscando llevar la 
iglesia a cumplir su misión, integrando a cada uno de sus miembros. No es prudente 
hacer cambios en elementos que están enquistados por décadas y hacerlo bruscamente. 
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También comprendí que todo cambio produce crisis y que había que enfrentarla de 
alguna manera. La decisión que tomamos fue la de organizar el nuevo Ministerio Juvenil 
“Fired Up” para que desarrollara su programación el jueves en la noche. Concluimos que 
este culto del jueves no tendría competencia ni comparación con las demás actividades de 
la iglesia y que no contaría con la asistencia de aquellos que rehúsan entender la mente 
postmoderna , dándole a los jóvenes la capacidad de desarrollarse en un ambiente 
contemporáneo. Organizamos la directiva, aclaramos las expectativas, definimos el 
propósito y la misión y en oración comenzamos el primer jueves de Agosto de 2011. 
 
Etapa final 
La etapa final debe reflejar que las expectativas y objetivos del proyecto se están 
alcanzando y que  la iglesia se está moviendo hacia la solución del problema. Al 
comienzo del estudio presentamos preocupación por los jóvenes de segunda y tercera 
generación de la Iglesia Hispana de Hialeah. Estos en su mayoría mostraban apatía por 
los cultos de la iglesia al punto que preferían agruparse en el estacionamiento para 
socializar en vez de asistir al Servicio de Adoración. Ellos se quejaban diciendo que el 
culto no les llamaba la atención y deseaban que la programación fuera más 
contemporánea. Como consecuencia existía animosidad entre la juventud y los hermanos 
adultos, quienes criticaban la poca participación de los jóvenes y los excluían del 
liderazgo de la iglesia. 
El diálogo con los jóvenes a través de la encuesta nos ayudó a descubrir los 
factores que alejaban a los jóvenes del servicio de adoración y desarrollar una estrategia 
que produjera un ambiente positivo entre las partes en tensión para que participaran 
juntos en las actividades de la iglesia. El estudio también exploró, a la luz del 
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entendimiento de las necesidades sociales y espirituales de los de segunda y tercera 
generación, algunas estrategias que fueron muy beneficiosas a la hora de ministrarles en 
el contexto en que estos se desarrollan.  
Aunque la investigación formuló interrogantes que no fueron estudiadas a fondo y 
que pudieran ser tema de futura exploración; las expectativas de este proyecto fueron 
alcanzadas con satisfacción. Pude ampliar el conocimiento teórico y práctico sobre los 
desafíos generacionales y cómo integrar a los jóvenes a los cultos de la iglesia. Logré 
definir algunos de los problemas que estorban en la integración de los jóvenes a la vida 
de la iglesia. Siento que la iglesia se ha  convertido en un centro de adoración donde los 
jóvenes pueden participar y desarrollarse en un ambiente de aceptación y tolerancia. La 
evidencia es que la iglesia experimenta un ambiente positivo en cuanto a la integración de 
los jóvenes a los cultos. Y finalmente, la investigación sirvió como base para desarrollar 











La realidad que vive la iglesia hispana en Norteamérica es innegable. Estamos 
perdiendo a nuestros hijos. Necesitamos reconocer que hemos perdido mucho tiempo 
tratando de mantener un tipo de iglesia que se ha congelado en nuestra memoria y no nos 
damos cuenta que estas nuevas generaciones no encajan en esa iglesia del pasado. Esas 
memorias de la iglesia que dejamos en nuestros países no permiten que podamos razonar 
e implementar un plan de acción que realmente ponga a nuestros hijos en primera plana 
en el contexto de Norteamérica. No creo que hayamos fracasado intencionalmente; sino 
porque sencillamente no hemos sabido tratar con los complejos desafíos que presentan las 
nuevas generaciones. 
Estos desafíos son innumerables. La encuesta realizada mostró con detalles 
específicos la compleja situación que enfrenta la iglesia de hoy con sus hijos de segunda 
y tercera generación. Los jóvenes encuestados mostraron desinterés por la liturgia del 
Culto de Adoración, necesidad de integración en el liderazgo de la iglesia y la posibilidad 
de contextualizar la programación y las actividades de la misma. Encontramos que el 
idioma y las características de un mundo postmoderno crean un vacío difícil de llenar por 
una iglesia tradicional que vive de recuerdos. El futuro de la iglesia hispana en 
Norteamérica no debiera depender exclusivamente de los hermanos de primera 
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El análisis de los resultados de este proyecto se efectuó mediante el método de 
evaluación por observación, considerando la situación inicial de la iglesia en general y la 
juventud en particular. Es imposible evaluar cuantitativamente la integración de los 
jóvenes en la iglesia en el contexto de este proyecto, pero al revisar su participación en 
los programas regulares de la iglesia y su disposición a liderar, podemos tener una idea 
justa de la situación. Cuando comenzamos el proyecto la iglesia de Hialeah atravesaba 
por una crisis generacional evidente. Muchos de los jóvenes estaban abandonando la 
iglesia y los que estaban se sentían desconectados de las actividades de la iglesia. Había 
que hacer algo. Se manejaban ideas como la creación de una iglesia para jóvenes. En 
otras palabras, la intención era separarlos de la congregación para que ellos pudieran 
expresarse dentro su contexto. Muchos líderes bien intencionados estaban buscando 
encontrar respuesta a los desafíos de la segunda y tercera generación proponiendo 
ministerios de jóvenes independientes de la iglesia. Tristemente, estas propuestas carecen 
de una plataforma bíblica y aunque en principio parezcan razonables, en realidad estas 
soluciones tienen repercusiones irremediables. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, 
entonces necesitamos reconocer que nuestros jóvenes son parte de ella.  
Cuando fomentamos la creación de iglesias de jóvenes estamos diciendo 
sencillamente: ustedes no encajan en nuestra congregación. Y tristemente es una realidad. 
El estudio realizado demuestra que a los de segunda y tercera generación se les hace 
difícil encajar en la iglesia de nuestras memorias y conceptos, y aún más triste, en 
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muchos casos no encajan ni en sus propios hogares. La mente post-moderna no se acopla 
con un sistema rígido, tradicional y fuera de contexto. La solución más fácil es dejarlos ir 
o crearles un ministerio anexo o paralelo a la iglesia para que ellos desarrollen sus cultos 
de forma independiente sin molestar a la “verdadera” iglesia, la tradicional, la que nunca 
aceptaría la música, el vestido, y la liturgia de estos tiempos postmodernos. Esta última 
idea pareciera ser una solución salomónica. Ellos no están, pero están. No son parte de la 
iglesia, pero están entretenidos en algo. No aceptamos sus ideas y conceptos y no les 
permitimos implementarlos en nuestra iglesia, que se mantengan en el gimnasio o en 
algún lugar independiente al santuario. Esta actitud es muy peligrosa y en mi opinión ha 
afectado a muchos jóvenes que no se encuentran a gusto en lugar alguno. Una vez que los 
sacamos de nuestras congregaciones para un servicio de adoración aparte, las 
probabilidades de que podamos integrarlos nuevamente a la iglesia son casi nulas. 
En cierta ocasión estaba predicando en una iglesia por invitación del 
Departamento de Evangelismo de la Asociación. Desde que llegué al templo, me di 
cuenta de que había algo raro con esta congregación. No había jóvenes, tampoco niños. 
Todos eran personas mayores de primera generación. El sábado en la mañana me 
invitaron a almorzar y comprendí el dilema. Una hermana me preguntó en un lenguaje 
bastante agresivo: Pastor ¿por qué permite usted que los jóvenes en su iglesia canten esas 
músicas mundanas y desarrollen esos dramas profanos que no son aceptados por Dios? 
Hermana, le contesté ¿a que música mundana y dramas profanos se refiere usted? 
Claramente estaba visitando una iglesia de siglo XIX. ¿Dónde están sus hijos, le 
pregunté? No he visto jóvenes en esta congregación. Su respuesta llegó como una flecha 
que atravesó mi corazón: “Si para tener a nuestros hijos en la iglesia tenemos que meter 
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el mundo en la iglesia, entonces preferimos que nuestros hijos no vengan a la iglesia.” 
Solamente me limité a decirle: “Es bueno saberlo, para no traer a mis hijos a esta iglesia”. 
El trabajo con los jóvenes de segunda y tercera generación en Norteamérica 
presenta desafíos enormes. En la iglesia de Hialeah no era diferente. Los jóvenes 
mostraban un desinterés notable por las actividades y los cultos de la iglesia. La 
desconexión no se limitaba solamente a jugar con el teléfono durante el culto, muchos 
salían de la iglesia y se reunían en el parqueo a conversar de sus intereses. El desafío se 
hizo mayor cuando descubrimos que no estábamos hablando de adolecentes 
necesariamente. El descontento se extendía también a una gran parte de jóvenes adultos, 
muchos de ellos profesionales, que debían ser los líderes de la iglesia. Estos eran los que 
todavía por alguna razón estaban “visitando”  la iglesia. El resultado de la encuesta que 
inspiró este trabajo esclareció las causas que producían la apatía y nos dio la oportunidad 
de plantear una estrategia que ha estado en acción por más de tres años. Los resultados 
han sido alentadores aunque debemos reconocer que no existe programa perfecto y 
muchos de los cambios y estrategias que implementamos produjeron fricción y 
descontento entre algunos de la primera generación. Esto nos llevó a tomar las decisiones 
con mucho cuidado y los cambios fueron presentados paulatinamente buscando mantener 
el cuerpo de Cristo unido.      
Los jóvenes encuestados mostraron interés en una liturgia contextualizada. Gran 
parte del problema descansaba sobre la realidad de que la programación del culto divino 
no apelaba al interés de una mente post-moderna que busca adorar dentro de un contexto 
contemporáneo y dinámico. Encontramos que la segunda y tercera generación se 
desconectaba del culto en sólo minutos y que la liturgia tradicional les parecía aburrida y 
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carente de sentido en el aspecto espiritual. Hacía falta un cambio de filosofía más que de 
elementos litúrgicos. La mente joven se estimula con imágenes, una programación 
sencilla y mucha alabanza. Este último componente, la música, es el mayor elemento de 
distracción y fricción en nuestras congregaciones hispanas en Norteamérica. Sin 
embargo; la encuesta fue decisiva al determinar que si queremos integrar a nuestros 
jóvenes en la vida de la iglesia necesitamos darle importancia al asunto de la alabanza. 
Esto es un punto crucial en el desarrollo de estrategias que tengan que ver con la 
integración y participación de las nuevas generaciones en la iglesia.  
El estudio mostró que la música contemporánea juega un papel muy importante 
en la vida de los jóvenes. Todos los participantes de la encuesta declararon que escuchan 
música contemporánea y en inglés. Estos jóvenes crecieron escuchando esta música y son 
parte del fenómeno social evangélico del worship en Norteamérica. No fue el propósito 
de la encuesta estudiar pormenores referentes al tema de la música, pero puedo afirmar 
que todos los encuestados se sentían muy cómodos con la música contemporánea y no 
mostraron ningún pensamiento negativo hacia ella. Obviamente, esta no fue la respuesta 
de muchos de primera generación cuando introdujimos un servicio de canto o praise and 
worship para comenzar el culto divino. Estos interpretan el tema de la música como un 
principio, los himnos del himnario viejo como inspirados y el piano como el único 
instrumento aprobado por Dios desde las edades eternas. Agregan que la música 
contemporánea tiene elementos satánicos y que Dios no aprueba de ella.  
Una vez aprobada por la junta de la iglesia, el cambio en la liturgia que propuse 
en el capitulo IV produjo resultados de un fin de semana para otro. Fue interesante notar 
como la juventud se integraba a la adoración y pude percibir en ellos una actitud diferente 
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hacia la iglesia. Estos se mostraban contentos y conectados, deseosos de ser parte de esta 
nueva programación. Incluimos himnos en inglés para aquellos que habían crecido 
cantando estos himnos en la escuela adventista. El ambiente era de celebración. Se 
percibía un espíritu diferente entre ellos y comenzaron a llamar a aquellos que hacia 
tiempo no frecuentaban la iglesia. Muchos padres se me acercaron con testimonios que 
trajeron lágrimas de gozo a mi ministerio: “Pastor, hacía tiempo que debimos tomar en 
serio las necesidades de nuestros hijos y su espacio dentro de nuestra iglesia”. La iglesia 
se me llenó de jóvenes adultos y adolescentes que no conocía. Si hay algo que prueba 
este trabajo es que una liturgia con elementos contemporáneos produce resultados entre 
nuestros jóvenes de un día para otro. Si queremos integrar a nuestros jóvenes en la vida 
de la iglesia y en el culto debemos, tenemos, que pensar en la contextualización de estos. 
Los cambios en la liturgia produjeron interés instantáneo en las nuevas 
generaciones; sin embargo, estos cambios por sí solos no llenaban las expectativas de un 
ministerio juvenil que se identificara completamente con las necesidades de una mente 
post-moderna. La liturgia había sido diseñada con el fin de atraer a los más jóvenes sin 
ahuyentar a los de primera generación. Reitero que una de las premisas de este estudio es 
la de fomentar un ambiente donde la iglesia pueda adorar en plenitud como un solo 
cuerpo incluyendo las nuevas generaciones. Los cambios litúrgicos mostraron esta 
filosofía; pero todavía quedaban desafíos que no pudieron ser integrados en la 
programación del culto divino. Por ejemplo: la música era una combinación de música 
tradicional y contemporánea, el idioma era español aunque incluimos algunos himnos en 
inglés, y el mensaje contemplaba las necesidades de toda la congregación. Necesitábamos 
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desarrollar un ministerio intencionalmente dirigido a las necesidades específicas de estas 
nuevas generaciones. Con esto en mente nació Fired Up Youth Ministries.  
Fired Up nos dio la oportunidad de ministrar a los jóvenes dentro de un contexto 
que reflejara la mente post-moderna. El resultado fue extraordinario. Cada jueves en la 
noche comenzaron a reunirse más de 200 jóvenes en un ambiente que los integraba a 
todos sin importar el idioma, código de vestimenta, preferencias en la música, o rígidos 
elementos litúrgicos. La música es contemporánea, el idioma es inglés, y la programación 
incluye la discusión de los más profundos desafíos que enfrentan estas generaciones: la 
destrucción del hogar, el divorcio, las drogas, el alcohol, el sexo, la pornografía, el “peer 
pressure”, los tatuajes, la homosexualidad, entre otros. El mensaje es presentado en forma 
narrativa y lleno de imágenes e ilustraciones. En realidad, cada jueves en la noche, la 
iglesia es trasformada en un arca de salvación para una generación que estaba 
desconectada, fría y alejada de la iglesia. 
Comencé a ver caras que no conocía. Los directores de Fired Up anunciaban los 
cultos por Facebook. Muchos jóvenes de otras congregaciones del área comenzaron a 
asistir cada jueves y traían a sus amigos de la universidad y la escuela. En cuestión de 
pocas semanas me encontré dando estudios bíblicos a más de 20 jóvenes que nunca 
habían puesto un pie en la iglesia. Nunca habíamos tenido tantos bautizos en la iglesia, y 
de jóvenes. El ambiente era diferente. Comenzamos a hacer la conexión entre Fired Up y 
el culto divino el sábado en la mañana. Les hicimos ver la necesidad de adorar en 
comunidad y la importancia de asimilarnos, respetarnos y como dice Pablo “soportarnos 
con paciencia los unos a los otros en amor” (Efe. 4: 2). La iglesia comenzó a llenarse 
todos los sábados y los jóvenes se sentían parte de algo especial. Comencé a integrarlos 
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en los diferentes ministerios de la iglesia. Nombré cuatro pastores laicos de jóvenes y los 
entrené para dar estudios bíblicos y ministrar no solo a los jóvenes pero a los de primera 
generación también. Formamos un coro de jóvenes y lo integramos al moribundo coro de 
la iglesia para proyectos de Semana Santa y Navidad. Era interesante ver como una joven 
de dieciocho años cantaba los himnos navideños al lado de su abuela de setenta. 
La integración de jóvenes en posiciones de liderazgo en la iglesia fue crucial para 
poder hacer algunos cambios. También necesito reconocer que fue un desafío pues las 
posiciones de liderazgo que podían ofrecer una nueva dirección estaban confiscadas por 
años por las mismas personas. Traer nuevos nombres a la pizarra fue un ejercicio que 
produjo fricción y hasta división entre los integrantes de la junta de nombramiento. 
Muchos sentían la necesidad de hacer cambios e integrar nuevas caras en la dirección de 
la iglesia; pero por alguna razón que yo defino como temor a lo desconocido, se 
mostraron vacilantes y preocupados. El Espíritu Santo movió el corazón de los presentes 
y por primera vez en muchos años pudimos nombrar jóvenes adultos y profesionales 
como ancianos y directores de departamentos. El ambiente cambió desde la primera 
junta. Estábamos trabajando con mentes frescas y dedicadas. Líderes que estaban 
esperando la oportunidad de hacer algo por la iglesia. Profesionales, gente bilingüe que 
tenían un entendimiento acertado del contexto y de las necesidades de la iglesia. Muchos 
de ellos padres con hijos pequeños que entendían perfectamente que si la iglesia no 
enfrentaba los desafíos reales, ésta se congelaría en el tiempo y no podría cumplir la 
misión con sus pequeños. Algunos de ellos estaban planeando dejar nuestra congregación 
para asistir a otras congregaciones locales de habla inglesa donde sus hijos pudieran 
desarrollarse en un contexto más aceptable.  
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Es importantísimo enfatizar la necesidad de que los jóvenes sean considerados 
como parte del liderazgo de la iglesia. Y aclaro nuevamente, no estoy hablando 
necesariamente de adolescentes. Cuando llamo la atención en este sentido, los que vienen 
a mi mente son jóvenes adultos identificados con la generación X y Y definidos en el 
capítulo IV.  Creo profundamente que el futuro de la Obra Hispana en Norteamérica 
depende en gran medida de la integración de estas generaciones a la misión de la iglesia. 
Es interesante apuntar que aunque muchos de ellos nacieron en este país, hablan inglés y 
no tienen conexión directa con nuestros países, todavía se sienten hispanos y parte de 
nuestra comunidad hispana.  Los necesitamos como parte esencial del liderazgo de 
nuestras iglesias. Necesitamos sus ideas e impresiones, necesitamos sus recursos, 
necesitamos el inglés que ellos hablan para ministrar a nuestros hijos, necesitamos sus 
decisiones en la junta directiva de la iglesia, necesitamos la influencia del contexto que 
ellos dominan. Los necesitamos no sólo en posiciones de liderazgo en nuestras iglesias 
locales, más allá, los necesitamos en posiciones de liderazgo en las diferentes 
Conferencias, como parte de la Junta Ejecutiva, como parte del Comité de Personal, 
compartiendo y defendiendo nuestros intereses en todo nivel. 
 
Recomendaciones 
La intención primaria de este proyecto fue la de integrar a los jóvenes de la iglesia 
de Hialeah en las actividades y los cultos regulares de la misma. Sin embargo, su como 
objetivo secundario ha sido llamar la atención en otras congregaciones hispanas que 
puedan estar enfrentando los mismos desafíos a formular sugerencias y propuestas para 
evitar que nuestros jóvenes continúen abandonando la iglesia. No podemos seguir 
ignorando la realidad. Los hispanos hemos venido a este país para quedarnos. Nuestros 
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hijos no eligieron nacer en los Estados Unidos, ellos no eligieron hablar inglés como 
primera lengua, tampoco eligieron vivir dentro de la influencia del mundo postmoderno. 
A nosotros nos toca buscar la forma de mantenerlos dentro de la iglesia. Para ello 
necesitamos de alguna manera acomodar nuestros gustos y abrirnos a una iglesia dentro 
de un escenario que refleje mejor el contexto donde vivimos sin sacrificar principios 
elementales. En otras palabras, existen muchos elementos que tienen que ver con forma y 
estilo que pueden ajustarse buscando desarrollar un lugar de reunión que apele al 
entendimiento de estas generaciones más jóvenes.  
La población hispana en Norteamérica para finales de los 2010 habia ya pasado 
los 50.000.000 y se espera que crezca exponencialmente en la próxima década. En el sur 
de la Florida la comunidad hispana se estableció desde finales del 1950 y en Nueva York 
muchos antes. En Texas, Nuevo México, Arizona y California, quedó presencia hispana 
en territorio Norteamericano desde principios del siglo XIX. Varias generaciones de 
hispanos se han establecido y han criado sus hijos en los Estados Unidos a través de los 
años, y  al parecer muchos de ellos siguen sintiéndose hispanos. Por lo menos, con 
seguridad siguen luciendo hispanos, no son anglosajones, ni afroamericanos. Muchos 
sufren discriminación por su apariencia física aunque hablan un perfecto inglés. Esto 
despertó nuevas áreas de interés con relación al tema.  
Algunas recomendaciones para estudios futuros incluirían las respuestas a 
preguntas tales como: ¿Es real que los hispanos de segunda y tercera generación 
mantienen su identidad hispana? ¿Después de cuántas generaciones los hispanos se 
fusionan completamente en la cultura norteamericana? ¿Son los rasgos físicos razón de 
discriminación aunque hablen inglés sin acento? ¿Se sienten bien los hispanos de segunda 
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y tercera generación en congregaciones americanas, o siguen siendo hispanos y miembros 
de segunda clase? ¿Regresarían a la iglesia aquellos que se fueron a formar parte de 
ministerios independientes de jóvenes o iglesias de jóvenes? Las respuestas a estas 
interrogantes pudieran elevar la importancia y la urgencia de este estudio. Si los hispanos 
siguen identificándose con sus raíces después de varias generaciones nacidas en 
Norteamérica, si son  miembros de segunda clase en congregaciones de blancos, si la 
apariencia física es motivo de discriminación, si las iglesias de jóvenes no son la 
solución; entonces necesitamos reconocer que el Ministerio Hispano en la División 
Norteamericana tiene la solemne necesidad de crear el espacio donde estos puedan 
desarrollarse dentro de nuestras congregaciones. Necesitamos cambiar nuestra actitud con 
relación a nuestros propios hijos y necesitamos comenzar por nuestra iglesia. 
 
Conclusión 
Cuando miro hacia atrás y medito en las bendiciones de Dios para nuestra iglesia 
me doy cuenta que solo su Santo Espíritu trabajando en nuestros corazones puede lograr 
una iglesia que refleje los principios de la iglesia de Cristo y de los apóstoles. Cuando nos 
enfocamos en las diferencias culturales, generacionales y contextuales que enfrenta la 
Iglesia Hispana en Norteamérica necesitamos reconocer que la tarea es casi imposible. 
Sin embargo; también necesitamos admitir que la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo 
ha sido capaz de atravesar y sobrevivir las crisis más horrendas que la historia ha 
presentado. Cuando el Espíritu de Cristo mora en el corazón del creyente la iglesia tiene 
respuestas a los más feroces ataques de Satanás.  
Si, este trabajo presenta las realidades que enfrenta la obra hispana en 
Norteamérica. También es verdad que estamos perdiendo a nuestros hijos. Además, es 
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verdad que el peso de la cultura y la tradición nos separan de estas nuevas generaciones. 
Pero también es verdad que muchos estamos buscando la forma de mantener a estas 
generaciones integradas en la vida de la iglesia. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y él es 
la cabeza, no hay por qué temer. Todos somos parte del reino de Dios. 
Este estudio muestra que cuando buscamos la dirección de Dios para su iglesia y 
con conciencia limpia permitimos que el Espíritu Santo nos guie, podemos encontrar 
formas prácticas y beneficiosas para mantener a nuestros hijos en la iglesia. Cuando los 
involucramos en posiciones de liderazgo y les permitimos expresarse y opinar, la iglesia 
se mueve a encontrarse con ellos. Cuando los tenemos en cuenta a la hora de programar y 
diseñar el Culto de Adoración de manera que ellos se sientan conectados con la liturgia 
los podemos tener a nuestro lado. Cuando les ministramos en su contexto, derrumbando 
las cercas culturales y tradicionales que nos separan de una mente sofisticada y post-
moderna, podemos llegar a sus corazones. Cuando todos estos elementos se combinan 
podemos decir que estamos cumpliendo la misión que Cristo nos encomendó. La iglesia 
realmente puede ser el cuerpo de Cristo y se hacen realidad las palabras del salmista 
cuando dijo: “Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos 
hechos” (Sal. 145: 4). No queremos perder a generación alguna. Dios deber ser adorado y 
reverenciado de generación en generación. Porque al final de tanta investigación, 
encuestas y propuestas, hoy estamos hablando de nuestros hijos.      
Termino este trabajo citando una vez más las palabras de Pablo que sirven como 
remedio imperecedero a una iglesia que no puede salirse del contexto de este mundo y 




Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con 
que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con 
paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, 
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un 
Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por 








































SUGERENCIAS PARA MINISTERIO “FIRED UP” 
 
Elementos esenciales para “Ministerio Juvenil Fired Up” aprobados por la Junta 
Directiva de Jóvenes el jueves 9 de junio, 2011. La Junta de la Iglesia aprobó el proyecto 
el 11 de Junio para comenzar el primer jueves de agosto, 2012.  
 
1. Directores: Manuel Gomez y Janelis Miranda 
Vice-Directores: Ruby Ruiz, Anthony Diaz 
Director Worship Team: Roy Frometa 
Maestro de Biblia: Rolando Rodriguez 
Obra Misionera: Rolando Rodriguez y Magdiel Calderin  
Decoración: Anita Diaz 
Consejero: Pr. Allan Machado  
 
Fired Up tiene como propósito hacerles saber a los jóvenes de la iglesia y a los de la 
comunidad que ellos cuentan, que son importantes para Dios y para la iglesia de Hialeah 
y proveer un ambiente cristiano donde estos se sientan bienvenidos, escuchados, 
aceptados como parte de una familia espiritual que no los juzgan ni los hace sentir 
aislados. 
  
Los objeticos específicos del Ministerio Juvenil “Fired Up” son responder a las 
necesidades sociales y espirituales de los jóvenes en nuestra iglesia y comunidad 
proveyendo actividades, eventos y reuniones donde los jóvenes puedan expresar su fe a 
través de sus propias palabras y acciones. Motivarles a que participen y usen sus talentos 
de manera que puedan crecer y madurar en la fe cristiana a medida que sirven la 
comunidad. Finalmente, producir en ellos la convicción de que son parte de la 
congregación de manera que puedan integrarse a la vida de la iglesia. 
  
El culto se programó para el jueves de 7:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. Las razones las 
explico más adelante en la etapa preliminar del proyecto. Los elementos esenciales del 
culto son:  
 7:00 p.m. Tiempo para compartir juntos. Refrigerio. 
 7:30 p.m. Alabanzas (Praise and Worship) Música contemporánea, usos de todos 
los instrumentos. 
 8:00 p.m. Momentos de oración 
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 8:10 p.m. “Bible It” Esta sección está basada en la frase “Google It”. En vez de 
buscar las respuestas en Google, las preguntas son respondidas con la Biblia. Hay un 
pequeño buzón en el vestíbulo donde se depositaban las preguntas. Estas son anónimas y 
los temas era ilimitados.  
 8:25 p.m. Música Especial 
 8:30 p.m. Mensaje   
 9:00 p.m. Tiempo para compartir. 
  
El culto, actividades, eventos y presupuesto de Fired Up están bajo la dirección del 
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